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SUM~ARY 
This report reviews my activities as an information and document-
/ 
ation consultant at the request of the Comite Inter-Etats ~erman-
ent pour la lutte contre la Secheresse cu Sahel (CILSS) to the U.S. 
Agency for International Development/Sahel Development Program, 
for a~sisting both CILSS and the Sahel Institute in their immediate 
priority of establishing a scientific and technical inforrnation and 
documentation network. The report and conclusions are based on 
findings in the Sahel, Forth America and Europe between SeFtember 
1977 and April 1978. 
Major mission objectives accomplished during this period include: 
* Establishment of close coordination between Canada's 
International Development Research Centre and AID/SDP in 
meeting Sahelian information and documentation priorities 
within the framework of the Club du Sahel; 
* Surveyance and assistance in designing initial planning, 
funding, provision of equipment and expatriate staffing 
by both IDRC and AID to strengthen the Ecoles des 
. . / . Bibliothecaires, A.rchivistes et Documentalistes at the 
Gniversity of Dakar to accomodate pressing need by 
Sahelian nations for more mid-level docurnentalists; 
* Planning and designing of donor-nation financed program 
for Sahelian information and documentation specialists 
in Africa and abroad at both senior and lower levels; 
* Working with Sahelians and donor agencies in developing 
a pragmatic implementation of the "Reseau regional 
d'information et de documentation scientifiques et 
techniques," approved by the Council of Ministers of 
CILSS at Banjul in December 1977; 
* Assistance in developing and coordinating the liaison 
among international agencies (OECD, Unesco, uNDP), and 
national donor agencies in North America (IDRC & AID) 
and in Europe (France & West Germany) interested in 
cornrniting funds, information and/or manpower in aiding 
CILSS and the Sahel Institute to develop their informa-
tion and documentaiton network. 
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A. BACKGROUND 
The Council of Ministers of the Comi t{ Inter-Eta ts Permanente Pour 
la lutte contre la Secheresse du Sahel CILSS (The Permanent Inter-
state Committee for Drought Control in the Sahel) in December 1976 
decided to create a scientific and technical documentation and in-
formation network for its member states of: Chad, Mali, Mauritania, 
Senegal, Upper Volta, Niger, Cape Verde and the Gambia. The Sahel-
ians clearly recognized the importance of information control with 
access to up-to-date data from abroad as being vital to research in 
planning comprehensive, long-range development programs. 
I was requested by CILSS and A.I.D./SDP to survey and ascertain 
both short-term and long-term documentation and information priori-
ties and needs for CILSS and the Sahel nations and to coordinate 
activities of international donor agencies in regard to the above. 
In particular this project entailed: (1) obtaining a detialed 
portrait of presently operative documentation activities both in 
the Sahel and abroad; (2) project and coordinate future activities 
of donor nations, agencies, and foundations in relation to CILSS 
and CILSS member-states' priorities; and (3) obtain a Sahelian 
endorsement of potential U.S. efforts in this vital area of develop-
mental assistance. More fonnally, my mission was to "provide the 
terms of reference for a detailed analysis of the data retrieval 
and distribution needs and capabilities of both the CILSS 
Secretariat and the Sahel Institute and the most effective ways 
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of meeting these needs in conjunction with the membership of 
the Club du Sahel." 
As part of the above objectives I participated, at CILSS's 
invitation, in a conference in Cuagadougcu in Cctober, 1977, for 
members of the scientific and technological research co~munity and 
representatives of training organizations involved in Sahel docuIT.ent-
ation activities. I consulted on the proposed Sahel Institute's 
"Bilan Analytique" in documentation and informaticn sectors, with a 
particular e~phasis on coordination and traininq 9ricrities, ano 
consultations by myself were requested and given on both the 
establishment of the documentation network ~entioneC. above and im-
plementaticn of an international Sahelian information and document-
ation conference (to be held this Fall) . My liaison activities 
during this phase included meeting with representatives of CILSS, 
the Institute du Sahel, AID mission directors and consultants both 
at home and abroad, c~1s (Organisation pc~r la mise en Valeur du 
I I I 
Fleuve Senegal), the Cniversity of Dakar's Ecole de Bibliothecaires, 
n::RC (Canada) I li1'iESCO (Paris) , Centre National de Documentation 
Scientifique et Technique (Dakar), Centre d'Etudes des sciences et 
techniques de l'information, Union of Africa ~elevision and Radio, 
and individual representatives of the documentaticn anc infcrmation 
ccrrmunity. Michigan State University's Sahel r:ccumentation Centre, 
cf course, was kept in close contact and a~vised of any activities 
forthcoming. 
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B. 2URvLY DJFOPJvf..ATION 
During the course of the survey, one became acutely aware of the 
severe informational gaps faced by international and national donor 
agencies despite pioneering anC. highly specialized docuwentation 
efforts in the Sahel by the l"'.NDP, ODC for the Club du Sahel in Paris, 
The library of the International Development Research Centre in 
Ottawa, the FAO in Rome, and the U.S. A.I.D. -funded Sahel Document-
ation Center at r.Tichigan State university, just to name a few. 
Meanwhile, the U.S. General Accounting Office, in a recent report to 
the Congress entitled The Sahel Development Program: Progress and 
Constraints, noted what can only be termed as an information gap. 
The GAO recorr~ended that the Adrr:inistratcr, A.I.D., working with 
other Sahel Club Members, take steps to improve CILSS ability by 
"developing an information system which accurnulates essential data 
about ongoing development activities and relates available resources 
to unmet priority needs." 
Canada's International Development Research Centre began assisting 
CILSS in its informational priorities in early 1977 by funding a 
mission to review the documentation needs of its member states and 
to provide advice on a strategy for the development of a regional 
scientific and technical information network. The mission's report, 
/ 
entitled Etude d'une strategie documentaire pour le Sahel en vue de 
cre'er un re'seau d'information et de documentaticn scientifiaues et 
techniques du CIL2S ~ l'Institut du Sahel, was presented at a meet-
ing of experts held in Bamako (September 26-30, 1977) to establish 
the Institut du Sahel and to define its first five-year progro.m cf 
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work. The recommendations made in the report were accepted at the 
Bamako meeting and at a follow-up conference in Ouagadougou 
(October 24-28, 1977) expanded by representatives of the Club du 
Sahel. The recommendations were subsequently endorsed by the heads 
cf the CILSS mereber states in Banjul during December 1977. This 
AID/SDP consultant, working closely with IDRC in particular and 
other national and international donor agency representatives in 




The creation of a work group to define more precisely 
and to elaborate the details of a regional inforreation 
program and the operations required for its inplement-
aticn; 
The organization of a meeti~g of information special~ 
ists from CILSS merr£er countries to obtain their 
irrJnediate participation in the development cf the 
information network; 
* Initiating the coordination of the information 
activities in the region and to assure that the 
first critical activities in the development of a 
network are carried out; and 
* Beginning the surveying and identification of 
educational anc training needs of information 
specialists and sites for training, with an 
emphasis on EBAC at the University of Dakar in 
Senegal. 
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These recorr~endations were endorsed by the Executive Secretary of 
CILSS who agreed to begin work on the identification of a coord-
inator for the network which is to focus on a regional framework 
while strengthening existing national and subregional information 
structures with a corrmon information policy. ~he prcject, of one 
year's duration, is to assist CILSS in carrying out the preparatory 
activities required for the development of a Sahelian information 
network and thus to respond to the recomnendations made at Bamako 
and Cuagadougou. 
In shcrt, initial funding assistance from the U.S. and Canada will 
permit the hiring of a coordinator and assistant, the creation of 
a work team and the organization of a meeting of Sahelian inform-
ation specialists. Last would be a meeting with potential eonors 
to review the operations requirec for ireplementation of the CILSS 
information network. 
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C. WOEKING GROUP POTENTIAL & CO~"!STRAINTS 
What the v7orking Group can or cannot accomplish must be assessed 
in light cf national constraints on information dissemination not 
only between but within Sahelian member states. Indeed, one could 
say that a similar situation exists between many of the industrial-
ized donor nations of the Club du Sahel with stated co~mon goals 
based on information sharing. A corresponding group existed 
in East Africa during the late sixties and early seventies which 
was quite effective in gathering social science data. This Work-
ing Group in close coordination with the Sahel Irstitute, CILSS, 
and donor agencies will have to be managed in an orderly and 
effective manner until significant documentation mechanis~s are 
in place at CILSS and the Sahel Institute. In the meantime, 
while hoping to establish a ccrrprehensive scientific and technic-
al ir.formation and documentation network, the Working Group does 
have a degree of inherent power to achieve its mandate. Success 
will be dependent on the willingr.ess of member states, donor 
countries cind institutions to coordinate information and document-
ation coupled with appropriate technical assistance. 
D. TRP..INING & EDUCATION NEEDS 
A major constraint in meeting Sahelian priorities in developing an 
iriformation network exists in the lack of trained adrr,inistrative 
and technical personnel. Significant resistance has been shown to 
utilization of expatriates supplied by donor agencies in this sect-
or except for short-term programs. The Working Group as well as 
donor nations will have to address this problem at once '.:-ecause cf 
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its potential impact upon long-term programs. 
The problems are many. For example, this consultant, following the 
Ouagadougou meetiLg last October visited the University of Dakar's 
Ecole de Biblioth/caires Archivistes et Documentalistes tc assess 
that institution's needs to train the estimated 20 Sahelian 
C.ocumenta:..ists needed per annurn for an estimated 5-yea.r period to 
meet swiftly developing informational and documentaticn priorities 
en both regional ape national levels. The University agreed to 
expa~d to accomodate on a gradual basis traiPing at middle or ad-
vanced levels. Eowever, it was made quite clear that lower-level 
(para-professionals) could not be acccmodated because it would 
lcwer the school's ranking. The lack of a training institutior. 
in the Sahel for lower-level personnel is a forrridable problem. 
In fact, as far as can be ascertained to date, the closest in-
stitution for this type of training is in Mauritius and is only 
beginning operations under IDRC funding this year. 
No disagreement was found on sending qualified Sahelia:r.s abroad 
for technical, university, or specializec training ar.d, altbough 
not a desirable alternative, there does seem to be some agree:r.,ent 
on the expanded usage of expatriates (particularly North l\mericar.s) 
to provide technical assistance in a consultancy role in develop-
ing information programs for CILSS, The Sahel Institute, ar:d at 
the national level in a number of Sahelian nations. 
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E. CONCLUSIONS 
Much has been accomplished in meeting my mair. rdssion "to provide 
the terms of reference for a detailed analysis of the data retriev-
al and distribution needs and capatilities cf both the CILSS 
Secretariat and the Sahel Institute and the most effective ways of 
meeting these needs in conjunction witt the membership of the Club 
du Sahel." 
By definition, the Working Group to create a scientific and technical 
documentation and information network is a prcduct of a coorcinated 
Sahelian planning effort and priorities and does not necessarily 
include nor reflects the total arr.ount cf informatior. and dccurnen~­
ation underway or to be prograrnmed in the Sahel by C.onors on a bi-
lateral basis. Canada's IDRC and AID/SDF to date have been the 
major donors in terms of funds commited and technical consultancies 
provided and coil'mited at the request of CILSS and the Sahel 
Institute to the information and documentation netwcrk. Both France 
and Germany have expressed interest in ccil'.mitting funds and manpower, 
and ~nesco plans to assist in training sectors because of lack of 
funds to do more. Specifics on financial coil'mittments and acdition-
al interest will be discussed at length when CILSS hosts a ceeting of 
its Working Group, Sahelian documentalists and donor agencies in Dakar 
in Septelliber of this year. 
The overall planning task of the Working Croup, even as it designs 
its operational aspects, is far from completed, in terms of info~rn­
ation and cocumentation for ~ahelian development needs. The esta-
blishment of the Working Group and planned activities are a useful 
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anc imfortar.t beginnir.g for the total planning and programing 
precess in long-term Satelian development. Eo¥;ever, additional 
work is necessary to .t:. re.J...ine and rrove forward vii th the planr.ing 
and institutional process. ~he problems involved and the donor 
nation support that ffiight te necessary in assisting the ~orking 
Group in establishing agreement on national information policies 
and the subsequent integration of the data into a regional inform-
ation and cissemi:r:ation center with a sutsequent impact en the 
region's development are formidatle. 
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F. P.ECCMMENDATIONS 
The ability of CILSS and the Sahel Institute to effectively control 
and disseminate information for Sahelian lons-te~n development is 
crucial in terms of some but not all of the constraints identified 
in this report. With these constraints and over 15-years experience 
in information specialization on African affairs and at the request 
of both CILSS and the Sahel Institute, this consultant recommends 
the following to AID/SDP: 
1. Continue liaison and consultant activities to 
present and future planning an<l development of 
the Sahelian information and documentation net-
work to CILSS anc the Sahel Institute; 
2. Strengthen coordination between A.I.D./SDP, other 
national and international donor agencies in the 
proposing, designing, and implementing of bilateral 
and multilateral programs within the information 
and documentation sectors wi trin the Sahel; 
3. Continue consultant role in the Sahel Institute's 
research inventory of information and document-
ation at that agency's request; 
4. Provide conference and seminar development assist-
ance in information and documentation within the 
Sahel and abroad where deemed necessary: 
5. Continue present efforts for a long-term period 
in strengthening the Sahel Institute, and the 
Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et 
Documentalistes at the University of Cakar to 
accomodate expanded training needs by Sahelians; 
6. Begin the systematic recruitment of selected 
North ~nerican or expatriate personnel to teach 
information sciences at the ~niversity of Dakar 
and personnel requested on a bilateral basis for 
existant documentation centers in the Sahel which 
will require strengthening; 
7. Closely cooperate with other participating donor 
agencies in designing project guidelines and 
follow-up for the Working Group's efforts in de-
signing implementation for the proposed 5-year 
"Reseau regional d'informations et de documentation 
scientifiques et techniques," submitted for funding 
by the Conseil d'Administration d'Institut du Sahel 
following formal approval by the Sahelian Council 
of Ministers during Dece!T'ber 1977 in Banjul; 
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8. Immediate identification and coordination of advance 
training programs and orientation outside the Sahel 
with an emphasis on North ~merica and Eurcpe for 
senior-level information and documentation special-
ists; 
9. Possibly assist in establishing a para-professional 
training program f~r technicians at Sahelian 
documentation centers. (These programs do not 
exist in the Sahel. The need will grow as more 
senior and rniC.-level cadres are developed) ; and 
10. Strenqthen Michigan State Gniversity's Sahel 
~ocumentation Center to neet the stated CILSS' and 
Sahel Institute's priority for major C.ocumentat:..on 
centers abroad to be capable of rencering technical 
and information exchange assistance on demand. 
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APPENDIX I 
"i·,IS.L wJ H.J.C::..; l>'UH llli~filU HBGIQjJAL :D'Il.'FOffi.:..ATION ET DE 
DCClJl.:i:Ji'l'ATIOH SCIEH'i'IPitq,UBS I:."T 'l'L.c1ilHQUES 
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IHTRC1JUCTI Oll 
L'utilisation de l'information et de la documentation scientifique et 
techm.que ne tient actuellement qu'une pla.ce redui.te dans les programmes de develop 
pement nationaux au Sahel, a de rares exceptions pres. 
Lors de sa 6e session, le CILSS a reconnu comme priorita.ire l'insta.llation 
d 1w1 reseau docurnentaire dans ces Etats, cela justifie en premier lieu la definitio 
et l'ajustement des orientations nationa.les correspond.antes. 
hfin d'atteindre efficacement son objectif premier qui est la collecte et la 
diffu3yin des resultats de la recherche, l'Institut du Sahel doit @tre le lieu 
privilcgie de rassemblement et de conservation de toutes les donnees scientifiques 
et techniquus relatives au developpement du Sahel, tout particulierement de celles 
qui ant trait a la secheresse. 
A cet effet, l'Institut devra : 
recenser, rassembler et analyser lea resultats de la recherche relatifs a1 
proulemes du Sahel tant a l'interieur qu'a 1 1 e.rterieur du Sahel ; 
constituer au siege de l'Institut un fichier central devant comporter la 
to·tali te de la documentation trai tant des problemes du Sahel; 
renforcer les centres de documentation et d'information e~istants; 
faciliter sous toutes les formes la diffusion et lea echanges. 
L;lnstitut a un r5le important a jouer dans la promotion d'une recherche 
oricntee ver~ et pour le Sahel. 
Une mission canjointe CRDI/CILSS relative a la creation d'un reseau regiona 
d' i:iformci.tion et de documentation scientifique moderne est menee durant les mois 
d'~vril a juin par deu:.c experts dont un sahelien. Cette mis&ion redigera un rapper 
commun qui permettra de dega.ger precisement le projet sur les plans technique et 
financier. La publication est attendue pour le mois d'Aoat. En matiere de docurr.ent 
tion scientifique et technique, il existe un certain nombre de centres interessant 
a ccz degres divers les pays du Sahel 
a. Saint-Louis - Senegal 0~1VS 
a. Ouagadougou ; CID-I, CE.AO, LIPTAKO-GOURMA. 
a Uiamey . LA CFN . 
a. N'Djamena : La CBLT 
Le Centre de l'ADRAO a Monrovia. 
Le Biser a Bangui 
Les bibliotheques universita.ires, les archives nationales. 
77 l.17 /PQ1 
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I. PHOCLDUH2~ F-OUH LA io'.I~ EN FL.ACl.: DU RL~Eb.U 
Il est recomt11ande corrunc inclispensable pour l' eta.blissement d'un Retieau 
docw:icntaire a.u Sahel qu'une politique na.tiona.le, en ma.tiere de documentation 
sc'ientit'ique et technique, soit d0finie da.."1.s chaque b'tat l·~embre, afin d'en eta.blir 
le programme a court terme et a. n1oyen terme. 
Un Centre national de documentation, · trai tant 1 1 information des divers 
secteurs interessen - ou une structure comparable - a.ppara!t comme .l'outil de 
travail le plus indique pour la realisation h.a.:nnonieuse des activi tea d.ocumentaires 
cian s chaque pays. 
Dans les Eta.ts Membres du CILSS existent de nombreui centres d.ocumenta.ires 
dont les moyens, les fonds et l'impact different notablement de l'un a. l'autre. Une 
majorite d'entre eu.x est peu ou mal connue et demeur9 soua-utilisee. 
,, Souvent des moyens pa.rci.monieu:c et des methodes de travail inadequates forJ 
que l'informa.tion reste hors de portee des utilisateurs. Une -ra.lorisation de ce 
potenticl docurnentaire peut ~tre obtenue a faible coftt. 
Po:.ir permettre une e:£ploita.tion ra.pide et intensive des centres documenta.:i 
res e.xistants a.u Sahdl et preparer la const:ttution d'un Reseau documentaire de 
l'Institut du Sahel, il est recommande : 
A. Que les centres et services documentaires e.xistants soient repertories et qu'un 
inventaire de leurs moyens et leur fonds soit etabli en vue de dresser, entre 
a.utres, un catalogue collectif du Sahel 
B. Qu~ l!na.lyse de leur domaine et de leur activi tea soit entreprise lors de cet 
invcntaire en vue d'une harmonisation des methodes documentaires. 
C. Que le renforcement ues moyens en materiel et personne soit consenti, qua.nd 
necessa.ire, pour la valorisa.tion des services. En particulier que le recyclage 
a.c~elere des a.gents suba.lternes employes en documentation soit prevu dans les 
pro,~rammes de formation de 1 1 Insti tut du Sahel. 
Pa.:rmi les documents rencontres dans les bibliotheques et centres du Sahel 
une p.;irt .~onsider~le concerne la. li ttera.tu.re di te "non conventioime lle", : etudes 
de d~veloppernent et de mise en va.leur, rapport cartes et plans 1 archi·.;es des 
departements ministeriels, etc ••• Ces documents representent un capital inestimabl1 
irrunedia.tement utilisa.ble pour les programmes du CILSS et permettant, en partic~lic 
d'evitcr le renouvellement d 1 etudes cotlteu.ses fa.ites dans le pa.sse. Cependant, ils 
rcstent tres souvent ma.l connus et inacessibles, voire menaces de di~parition, si 
l'on ne prend soin tle les mieux conserver. 
Il est recorr.mande que la li tterature di te "non conventionnelle'' existant 
dans les Etats du CILSS fa.sse l'objet d'une attention particuliere et urgente pour 
en organiser le "sa.uvetage 11 • Ace titre qu'u.ne opera.tion specia.le soit envisa.gee 
a.fin d 1 organiser dans chaque Eta.t le tri, le ola.ssement, le repertoria.ge, la. conse 
vat.ion et, si possible, le rnicrofichage de ces doc".l..-nents. Q' un cataloeue soi t et ab 
et qu'une centralisation au nivea.u national en fa.cil1te l'a.cces a.ux utilisateurs. 
Ccncernant l' organisation d' un reseau documentaire du Sahel deu.x grand.es 
orientations ant ete identifiees comme realisables : 
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A. L1lL'1C I l-ac.!e :;ur lcG 111o:·ens exi::tant::> con!li::>terai t a d~vclopper dans chaque Etat 
un r~:..;ca11 doc-;JJr1cnta.ire utilisant dos ruethodes 11 traditionnelles 11 pour la collectc 
le trai-;;crncnt cl cs clocumcn~s et la preparation de produi ts imp rimes : inde.x, list 
llibliogra))hiC[l.t•'u avcc ou san::> ri!sumes, copies des documents, etc •••• 
B.· L'autre, t~::ec sur la creation d'un rfseau des centres nationaux informatises 
utiliscrai t lee rr.o:.rcns infonnatiques et les logiciels d.isponibles su.r place p~ur 
traiter l~u donnees et centraliser les informations dens une base comnrune. Cette 
oriuntation perr.1cttrai t de prfparer par ordillateurs non seulement les mgmes 
produits que ceux offerts en (A), ma.is en plus d 1utiliser d.a.os chaque pays les 
ban.des CIL!:lS pour les interroger localement. Elle permettrait en outre d 1 organis 
des liaisons a distance avec les grand.es bases etr~res, facilitant ainsi le 
transfert de t~chnologie. 
Un passa.ga proc-ressif d 1un reseau de type trad.i tionnel a un resea.u de type 
infonnati~e serait d'ailleurs possible. 
).es co~ts totau:.c de ces deux types de reseau n'ont pu ~tre calcule dans le 
cadre de la pr~sentation, mais les elements de base en sent disponibles, compte te~ 
aes variations propres aux conditions rencontrees dans chaque pa_ys. 
En vue de l'etablis~ement d'un rese<.;..U documentaire de 1 11.nstitut du Sahel, iJ 
est recornmande : 
A. Qu'apres l'e.xamen des avanta.ges et inconvenients pouvant resulter de l'une au dE 
l'autre des solutions proposees pour l'elaboration du reseau, une orientation 
preliminaire soit dcgaeee au niveau du comite, ce qui permettra.it de preciser 
certaines modali tes tecniques' chiffrer lea cotlts resultants et etudier les po[;~ 
bilit~s de financerucnt. 
. 
D. Dans le cas cu la proposition basee sur un tr.Utement des donnees de type 
"t ;:-o.:i::.. 4;::.onnel" serai t retenue, que les procedures de trai tement soient nor1;ia.li si 
au ll.iveau des ~~ats c~ qui rendra.it pos::oible le passage ulterieur eventuel ~ un 
trait~ment de t::rpe informatise. 
c. l:.nf1n, qu'une base d~ ~onnees communes a l'ensemble des b~ats soit prevue da.ns 
cas oU l:::i. solution inforniatislE serai t retenue. 
Pour 411c 1' Inzt1 tu-: uu Sahel puisse jouer pleinement le r5le qui lui rev:i.ent 
dans l 1 3.na.lyse ct 1.:i diffusion des resul tats de la recherche et dans la centralisa· 
tion ~e l'information en matJcre scientifique et technique, il est apparu necessa..i. 
que cet Insti t11t pui:::ce di:::poser des sea debuts, des services d 1un Centre de clocun.· 
t~tion propre d'une pa.rt, et d'autre part, qu'il soit en mesure d'a.ssurer la coorc 
tion d'en:.>emole dee activit~s documentaires du CILSS. 
11 est rccommande . . 
A. ~uc l'lnstitut du Sahel soit dote des que possible d 1un Centre de Documentation 
soecialise, cuccentible d'e.xtencion, et dont le personnel serait apte a coopere 
etroi tement avec des chercheurs de divers doma.ines pour synthetisc1· les resul ta 
de la rcch~rcne en vue de leur diffusion au.x centres de recherche des Btats. 
77147/PQI 
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B. ('ul! : .. wit conctiluc~e sous l't..utorite do l'Institut du Sahel une commission de 
coorC.:.ination des a.ctivi t . .:s documentaircs du Reseau ; que dans le cas de l' adoptioi 
d 'un r.Ci::eau de t;ype in:forrnatise, un coordinateur des activi tes techniques du 
.r~seau ::JOi t en Outrc designe, plac,: SOUS 1 1 autori te et en reloi.tions etroites a.Vee 
le ~irecteur de l'Institut, quand bien m@me il devrait, pour des raisons d'Qrdre 
technique, ~tre localise hors du siege de l'Institut. 
Il est appartl indispensable pour la realisation d'activites documenta.ires 
effic~ces au sahel, de pouvoir disposer non seulement d'un personnei de conception, 
1Hais auc~i d 1 execution. Ce personnel d' execution actuellement en nombre insw-fisant, 
devrai t etrc rapidement fonne. Parnii ses *'6.s responsabilites majeu..res, il lui revien-
drai t J.' J.SSarer la reproduction et la diffusion de 1 1 in.formation a 1 1 echelon nationa: 
Une structure chnrgee de cette diffusion apparait colTUlle hautement souhh.:i.table, ainsi 
que la promulgation d 'un statut rcgissant lea divers echelons de la. profession de 
documentalistez, la ou il n'existe pas encore. 
QOJ;..;CTIFS c.i..u PRO.J'.:..'T A LONG TEID:E 
A. Creer un r-Sseau d' ecb.ange et de coordination des donnees schentif-iques et techniq-
rel;:itives au Saliel et a la secheresse ; 
~. Gtablir au niveau du CILSS un Centre de formation du personnel documenta.ire 
d'ex~cution, dan~ les categories non incluses aux programmes de l'EB.A.:l, de DAKAR. 
c. LX.:ir.1iner la possibilite d'organiser dans cha.que :!.'tat membre la diffusion de l'inf 
mation et cie la documentation par le moyen d 1une structure national specialisee, 
ratt..1.cl•.>*" ~. un l..inistere d 'L'tat - ex. Plan, Interieur, deve loppement rural, etc. 
la4uelle s 'efforcerai t, avant tout de satisfaire aux be so ins correspondan-:s des 
utilisateurs. 
D. Prcndre toutes mc~ures permettant la promulgation et l'application rapide au 
n1veau nllt~onal d'W1 statut de la profession des docwnenta.listes archivistes et 
bibliothec~ire, la ou un tel statut n'existe pas enco~ • 
...:.. Fac1li ter la formation des utilisateurs de 1 1 information et de la docUJ:.entation 
scicntiiiques ct techniques, par des enseignementa condenses, des sem1nair<:!s, de::; 
conf~rencus et taus moyens audiovi::iuels juges convenablez. 
Une t~ lle initiation documentaire serai t a offrir d I abord aux eleves d.es i.co1 
d ':Jtnt, ~cole:::; supur1cures, ecol es normal es, enseignement technique, pu1s aw:. d1 ven 
st a.de:; Je l 'enceir:nemt,nt. 
~,. Crt:c:r un centre de docw:icntation fit d' information sci entif1ques ._.. l' lnsti tu~ du 
.;a.lid 
:.;. Cr0.er de::. Banques clc donnees sur divers problemes priori taircs du Sahel. 
7714'{ /P-:..J.. 
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I 0 I La rnise ~n µL .. ct; rapide du coordonnateur du Reseau afin d' assurer deo a pre sen 
le~ Jlt"CO;iE,,rcs activi tes indispensaolcs a la preparation de la c.aise en place Ei.u 
Ri;scau·. 
2°/ La con~iitution ~ans les mcilleurs delais d'un groupe de travail restreillt 
charge Q 1 elaborcr les progTa.mmes et plans d'operations neccssaires a la mise 
en oeuvre ~u reseau. 
) 0 / l'or~anisation et la convocation d'une reunion des documentalistes saheliens e 
vue d 1 examiner en corrunun les voies et moyens de leur participation au reseau. 
4°/ L'invcntaire des moyens et fonds des centres et services documentaires existan 
en vue de dresser entr~ autres, un catalogue collectif du SAHEL. 
f 
r:;u.: . .El;'i'S DU PROJET 
1 • Locution OU construction de locau;x et amenagement 
2. r.:aterie 1 de bureau ; 
3. l·iateriel de bibliotheque et de documentation . , 
4. Ortlinateur 
5. Personnel 
cilercheurs pour dresser le bilan analytique et poursuivre la recherche de la 
litterature "non conventionnelle" 
traducteurs 





6. I<'ormation (bou1·ses et stages) 
7. P.eunions et seminaires 
8. Publicationo et-fraiB d'impression 
9. Voyap-es ct missions 
100 Telex c~ frais de communications. 
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Pcr~onnt:l 
Coord.011nateur •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
Assisto.n~······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SecrCta.ire •.•••..••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Conou.l tal'lts ... •••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
(Conseillers, Spccialistes de la documentation) 
Crdinateur, Ad.miniztration de programme 
Voyage (4 misdons) 
Reunion des ~occialistes 
Voyage (35 participant~ x S 800) •••.••••••••••••••••••••• 














$ 74 .250 
15.000 
268.750 
I ,n prCvus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . • •••••••••• ____ 3_0_._o_oo _ _ 
Contributions du CILSS 
USALJ 
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NOTE SUR L'ETAT DES BESOINS DE 
LA SECTION DE DOCUMENTATION DE L'EBAD 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
1°) - L'ENCADREME~T PEDAGOGIQUE 
Des le demarrage de ses activites en 1975, la Section s'est trouvee confrontee 
a l'insuffisance de l'encadrement, ce qui rendait difficile l'execution d'un certai1 
nombre d'actions deja progrannnees (groupes de travail, ateliers, visites, creation 
d'une unite experimentale de documentation specialisee en sciences de l'informatio· 
etc ... ) 
Ce probleme, dans une certaine mesure, demeure toujours malgre nos efforts 
pour doter la section d'un corps de professeurs nationaux. Or, en ?revision de 
l'accroissement continu des effectifs, il s'avere indispensable d'augmenter en con-
sequence le nombre des enseignants pour arriver a une specialisation par professeur 
dans les matieres f ondamentales ; 
- analyse documentaire sous toutes ses formes : catalogage de taus 
types de documents (textuels, audio-visuels, graphiques etc ... ) 
resume et indexation ; 
- recherche documentaires automatisee et surtout manuelle par 
l'elargissement du cours de Bibliographie a d'autres sources dont 
la connaissance est essentielle a tout documentaliste d'un pays e~ 
voie de developpement. Il s'agit de sources sur le developpement 
economique et social, les sciences et la techniques agricoles, la 
gestion et la planification, les technique industrielles etc ... 
Cette specialisation vivement souhaitee par l'equipe actuelle contribuerait a 
attenuer sensiblement la dispersion inevitable qui avait cours ces dernieres annee~ 
... I . .. 
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Par consequent, nous pensons qu'une equipe pedagogique composee d'au moins 
6 professeurs permanents auxquels s'adjoindrait un technicien superieur en repro-
graphie donnerait a la Section les moyens de son plein epanouissement. 
Nous souhaiterions que l'U SAID puisse mettre a notre disposition 3 spe-
cialistes et, pour assurer la releve, octroyer des bourses a quelques diplomes de 
notre Universite pour la formation aux Etats-Unis. 
2°) - LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Il importe que la Section dispose d'un lot important de materiel servant a 
l'accompagnement des cours. 
Ce materiel se composerait de 
manuels 
films, diapositives, banqes magnetiques 
- cas, jeux de simulation 
De meme clans le but de demarrer les travaux d'ateliers, la Section gagnerait 
a disposer des equipements suivants 
Materiel de Selection : 
fichier selecto avec taus les accessoires (tables de lecture et 
de poin~onnage, bacs, jeux de fiches) 
- fichier Detectri, Rapidtri etc ... 
lecteur reproducteur de microfiches 
- petit materiel de reprographie (a preciser ulterieurement) pour 
les travaux de diffusion. 
. .. I ... 
8PER \TIJllS ~;:):f;_·1AITE:!:S 
I/- P..ENi'O"'.":_c:;:1 ENT JL' Pli:'l~liNtJEl 
El'!SEIGtlAl1T 
l- Enc~dremcnt permanent 
a) S ,_ 6 ::pr~cialist )3 c e 
.Joc..uruent at ion 
b) 1 opecialiste d'informa-
ti(1u~ doc,:umentai n 
c) l technicier. srpfrieur 
dt. n;.prographie 
..... ENl _.. I I -
ETAT DES BES0.INS DE LA f.ECTION DOCtnIBNTATION 21/ 
OP.JECTI:.:'S 
• Constitution d'une equipe 
int~Br~e d'enseiRnants 
polyvalents, done interchanBeables. 
• Obtention d'un encadrement consequent 
(I professeur pour 10) eu e~ard 
au niveau eeneral des etudiants (tendance 
i la haisse) et ~ la technicit~ de la 
matiere. 
• applications pratiques 
du cours par l'execution de travaux 
d'etudiants sur le materiel disponible 
sur place (IUT notarmnent) et avec les 
procfdures et methodes ap~1iquees dans la 
Region (Logiciel ISIS clispo:-ii.ble au CNDST 
rlu Senegal 
• applications pratiques du cours et mainte-
nance du mateueel dont l' accroiss1~ment 
est souhaite (cf infra) 
OBSERVATIONS 
• Operation prioritaire 
dont la prise en 
compte rapide (ilea octobre 
octobre 107F) permettra 
'a l 'f.BAD de faire face 
a la demande crpissa~te 
des Etats africains, en 
particulier du SN!F.L. 
• On s'efforcera de 
diversifier le recrute-
~ent sur la base des 
pays d'origine des 
enseignants. 
A titre indicatif : 
- 7 rrofesseurs 
am0ricains (~ossibilite 
envisagge par l'USAID 
clans le cadre du Peseau 
du S!JlEL) 
- 2 professeurs Callladiens 
- 2 profe~seurs fran~ais. 
) a 3 missions/an 
,. \C~T!':ITIGN Jl' ''A'IEP.JEL _ 
) A~ C:Jl"YA:;rw ';-'..l'l'l ET 
) 'ILL..if.,TATION r·r.s CC URS 
bt~ricl de rep~ographie 
'~t dv itr.pr~ss ion 
nainticn de 1 'ouverture 
internationale que 1 'E~AD a touiourn 
favorisee 
• confrontation d'experiences et d'idees 
• Renforcement de l'equipe~cnt actuel 
en vue de la mise sur pied <l'atelier 
faisant de l'EBAD un veritable laboratoirE 
d';ipplication 
• Realisation par les ~tudiants de leurs 
travaux de diffusion : bibliographies 
selectives, dossiers documentaires, 
rapports de star,e etc •.• 
les activites (joutnPes 
d'~tudes, conf~rences etc ... ) 
que I' ESAD pourra or,c;ani <:·.,r 
1 l'occasion de ces visit~s, 
profiteront a l'ensetnhle 
des professionnels locaux 
cadres d'application pos~ihles 
- cooperation internationale 
bilatGrnle et multilat~rale 
(Um:scn, FAO, ONUDI etc .•• ) 
- concertbtion entre Eccles 
africaines (cf. les decisions 
prises aux reunions de Rabat et 
ne Tunh J. 
A determiner a l'issue d'enquetes 
auPres de specialistes 
A titre indicatif 
offset de bureau, appareil pour la reli 
massicot 
:-,) 1:::teri .-,lux oan~ics 
E;a!jr;f tiqueG, films, 
rliuposiLiv~J, ~ic rofichcs etc •.• 
b) 2.pparci ls 4( h:cture 
·-1'.l.:1L;rt::topbon2s 'i casi1ettes 
- ] cct-::iirr ieprm ucteurs 
(~e ,ni,:r~~fic'~;s. 
Constitution d'un equipernent 
aussi complet que possible pour les 
T.P. et pour ~ontrer aux etu~iants 
les avantages qu'ils peuvent tirer d'appareils 
de stoc~age et de recherche de l'information 
dont le cout est aisement supportable et les 
performances r,randes. 
• renseignernent~ 
pre-c:is sur le r.iateriel 
ad hoc et le cout en 
attente 
A titre indicatif : 
- ~quipement selecto 
(bacs, tables de 
lecture et de poin-
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RAPF'('l;T l'lF LA MI:~STOfl cnnr /C!l$S. 
ETUDF. D'U1'E STHATI-'.G!F. DOCllT~F.r;TJl.IHE POUR LE SAHEL EN VUE DE CREER UN !'..Es:::· 
D'lNFOl\11'.ATlurl r.:T I.;£ oocu~:.-:NTATlON SCIENTIFJOUES ET TECl!NlQl1):;!;; A L'HiS';.Trt;; 
DU SJJU:::L. 
Note prH imin<tire. 
Depuis aa creation le 12 Scptcmbre 1973, le Comi te Perr.i.:rnent Inte:--
Et.ata de Luttc centre la Scchcresse dans le SAHEL (CILSS), a conduit une 
sa:vne remarquAble d'actions pour po?"tcr remede 9u.x effets prof'onds cu 
cataclysme qui a frappe cette N5gion de 1968 a 1972. Avec l'aide de le 
communautc internationale, et notamment du Groupe de t!"'!lvail du Club du 
SAHEL, un ensemble de mc~ures a ete formule pour parer dens l'avenir e 
aon renouvellement cventuel et protcger la vie et l'economie de la zone 
Sahe li enne. 
Dans ce but le CILSS s'est dote des 1110,Yena requis af!n d'eccomplir 
les taches multiples qui lui reviennent. 
Le Secretariat Executif, ·etabli a Ouagadougou, es~ tout particuliere-
aent charge, on le seit, de preparer les projets, de coord~nner et suiv~ 
en permanence l 'avancement des programm~s. en collabcratic•n avec les 
Services nationaux et les aides exterieures re~ues. · 
L'!nstitut du SAHEL, en cours d'installation ~Bamako, a dans ses 
attributions la collecte et la diffusion des resultats de la recherche, 
le trar.sfert et l 'adaptation des technolo::>gies, ainsi que la coordi11at!cn d~ 
la rechcrche et de la formation correspondante. 
De la masse des etudes entreprises, auxquel:es ont part~~ipe la F~C, 
le ?NUD et le Cluo du SAHEL, et aussi de nombreu~cs a~enccs 0u instit~­
tions nationales ou internationales, des priorites 6mer~ent. F~rmi cell~s­
ci l 'autosuffi sance al ir.:er:taire, 1' organisation du c!evel cpp-::r.:ent r.irz.:, 
la lutte centre la de~crtification et la misc a disposition de teci1niq~es 
modernes adaptees aux conditions du mil!eu, sent placees au tout pre~i~r 
ra.na. 
Est-il besoin de soul:gner l'iDperieuse neces~ite de pouvoir disposer 
l tout moment, pour la realisation d'un tel prograr.il!le, des inforniatior.~ 
les plus recent~s et les plus cor.tpletes pour les dor.iair.es in~eresses ces 
• sciences et des techniques ? \ 
C'est pourqu~i la crcuticn d'un Reseau de documentation et d'Informa-
tion Scientifiques et techniques c etc decidfu lors de la reunion du Co~sr.il 
des Ministres du CILSS en Occembre 1976, cc=e i 'appare.il qui permettrai t 
le mieux l'obtention rapide des inforr.iations disponibles. 
La pr6sente etude efi~ctuee a la demandc du ClLSS et grace 1 la par-
ticipation du Centre cc ~echerchc pour le O~veloppcment Int~rr.ational rcF.:I 
Ottawa - C<;nada, se propcsc c! • cxa.":incr 1 e::s di verses i':locia 1:1 tcs d 'unc stra-
~gic documer.taire pour le SAHEL ct de su&gc~er des act.icns rlnlisables d~s 
l present. 
Les conclusions du rapport !aissent entrcvoir ln possibililE d'ut~lisr~ 
un r.n.pi t;il docuncntnire p~r-: i cul ic1·1~mcnt r:I chc qui t'Xi~t£ <la~1s l"'s Eta ts 
iren:ures du CILSS ct 1iuntre c~mvnt 1'."ar-.·l:'nir a ! 'tdiricot:i.un u '-.Jn rcseou 
doc\Jlllent Cl l re :;\()<]~rr.e. DI !1 i Jl eurt; ('(:rt~ j r.cs des 111.'.'. th odes prfc.rJr.i sees ne 
su:-pren<.lrcn t pns 1 es rc~p0nsabl cs pu i squ' ell cs seint dejil app! i qules <.lo:ir.s 
quclqu~s centres doct;r.i':!nt:iircs .:·1::incco du Sf,HEL • 
-· t"" 
.; .. 
.. _ , .. .,,. . . ...... ~ . , -
-,. 
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Mais d'autres mesures simples peuvent ~tre entreprises immediatement. 
Elles permettraient d'attenuer tres vite la pression des principales 
contraintes et de valoriser les fonds existants, tout en aidant a 
l'adoption d'une politique documentaire nationale, jugee indispensa-






Le Conseil des Ministres du Comite Interetats de Lutte centre la 
Secheresse au SAHEL (CILSS), reur.i en sa sixieme session du 6 au 11 
Decembre 1975 a N'DJAMENA (Tchad) a adcpte entre autres les resolutions 
suivantes : 
- Resolution n°3/CM/6, relative a la creation effective de l'INSTITUT 
du SAHEL, siageant a B~~AKO (Mati) et dont les objectifs seront ceux defi-
nis par la reunion des experts nationaux de la recherche organisee dans 
cette meme ville en Decembre 1375 (cf. Reunion des Responsables natior.aux 
de la Recherche sur l'Institut du SAHEL. Rapport final et Documents Annexes. 
Ba~ako, 12, 13, 14 Avril 1976) 
- Resolution n° 4/CM/6, qui invite le responsable de l'lnstitut du 
SAHEL a exa.mi~er dans les meilleurs delais la possibilite de creer un 
reseau regional d'information et de docwnen~ation scientifiques modernes. 
(Vair ci-contre copie des Resolutions 3/CM/6 et 4/CM/6.) 
Ainsi le Conseil des Ministres a tenu a souligner qu'il attachait une 
~res haute importance a l'acces rapide a l'information scientifique et 
technique pour assister l'Institut du SAHEL dans l'accomplissement de 5es 
fonctions, sa tache primordiale etant la collecte et la diffusicn des 
resultats de la recherche. 
En outre, en decidant la creation d'un reseau regional d'information 
et de documentation scientifiques il a mis l'accent sur le fait que la 
coordination et le renforcement des activites documentaires dans l'aire 
geographique du SAHEL constituait un prealable a la realisation des pro-
grammes prevus • . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . ... \ 
\ 
6e Conseil des Ministres du CILSS, N'DJEMENA 9 au 11 Decembre 1976 
{EXTRAIT DES RESOLUTIONS) \ 
.............................. 
Le 6e Conseil des Ministres du CILSS reuni 
6 au 11 Decembre 1976 a N 1 DJAMENA (TCHAD). 




Resolution n° 3/CM/6 : 
Considerant la priorite accordee a l'Institut du SAHEL, 
Considerant que la reunion de BAMAKO a defini dans ses grandes 
lignes l'objet de cet Institut, 
Considerant l'immensit6 de la t5che que constitue la mise en place 
definitive de l'Institut et en consequence la n6cessite de faire appel 
~ la cooperation internatio~ale. 
Decide decreer effectivemen~ l'Institut du SAHEL 
- de lui dcnner c~~me objectifs ceux definis par la reunion des experts 
nationaux de la recherche, tenue a BAMAKO en Avril 1976, 
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- D'i~planter le Sicie A BAMAKO, 
INVITE la Mouritanie A proposer, dnns lea meilleUTs delais un response-
ble charte d'assurer la direction de cet Institut. 
MANDATE le Secretariat du C!LSS i\ ortaniaer une reunion ~lnr&ie aux 
Institutior.s et aux Experts !nternationaux en vue d'exami~er les ~o­
dalites pratiques permettant le dcmarrage immediat de l'Institut. 
Resolution n° 4/Dl/5 
Considernnt que la collecte et la diffusion des resultats de la 
recherche sont les taches principales et preliminaires de l'lnstitut 
du SAHEL, 
Considerant l'existence dans la re&ion de plusieurs Centres de 
~ocumentation Scientifiques, 
Considerant que la protection des vegetaux est un des aspects fonda:;ier, 
tawc des objectifs, 
Considerant la necessite d'entreprendre le plus rapidement possible 
la collecte des infonnations complernentai:-es en vue de la mise si.1:-
pied de l'Inst!tut, 
Considerant l'inte:-et manifeste par certaines sources de fi~ancement 
pour entreprendre cette collecte des informations, 
IHVITE le responsable de 1 'Insti tut a examiner dans lcs meilleurs dela!fi 
la possibilite de cre2r un res~au regional d'i-nformation et de docw:ie~­
tation scientifique rnoderne. 
INVITE le responsable de l'Institut 1 envisager aussitot que possible !., 
creation d'une cellllle de coordination des activites des Etats er. :nat:~ 
de lutte contre les ennemis des culture~ et des recoltes, et cela en col 
laboration avec l'OCLALAV, l'OIC1t.A, la CEAO, la FAO, etc., 
INVITE le Secretaire du CILSS ! poursuivre les demarches aupres de ces 
sources pour achever cette collecte des informations dans les meilleurs 
I - OBJET DE LA MISSION. 
Pour la preparaticn d'un tel resenu le Secretariat Executif du CILSS 
a sollici te aupres du Centre de Recherche pour le Developpement Interna~ 
{CRDI) d'Ottawa (CA~ADA), la pris~ en charae d'une mission de consultant 
specialises en documentation. Un expert du CRDI a pris part A la premier 
~tape de ce~te mission. 
D'une mani~re g6n6rale le• OBJECTIFS fix6s aux consultants etaient d 
faire des propositic:is en vue de ! 'elaboration d':me STRATEGlE DOCUM:::I:7A 
pour le SAHEL iui tienne compte de la situation existante dans les Etats 
membres. 
Il a 6te cnsuitc pr~cis~ par le Secr6taire Ex6cutif du CILSS que cPt 
mission se si tucrait dans le car!:-~ de::: P.C:scluU ons n° 3/CM/6 et n• 4/C!,1/ 
cit6cs ci-dessus, qu'il convenait d'intcrpr6t~r comrne auit : 




ecientifique et technique, non sculement celle correspondant l ses objecc 
aaiE eg<ilement Celle COUVT&nt tOUS le& ciomainCS compris danS le pr~al!\r:H! 
aenlral d ... C!LSS, au sens &lobol du tcnne. 
- La Division de Documentation et d'!nformation du Secretariat Ex~c1: 
devrait pouvoir assurer les fonctians de 
Bibliotheque pre-pre au Secretariat et limi tee a ses besoins en infc-rrin 
Documentation de base des Experts, sans y inclure la docu~entation ~pe 
lia~e, 
Conservation des Archives du Canite. 
- Quant i la cellule de coordination de la protection des cultures :~ 
recoltes, elle devrait pouvoir beneficier des activites du reseau et, en 
tour, lui ~ournir les informations en sa possession, ou qu'elle produir~i 
DEROULEMENT DE LA MISSION (Voir Annexe !, Calendrier de la Mission) 
Deux etapes !urent pN!vues 
a) Du 7 Avril au 4 Mai 1977, etape durant laquelle les objectifs de 
·aission fUrent definis par ~e Secretariat executif du C!LSS, l OuagadouEo 
et des entretiens eun!!nt lieu avec les responsables du CRDI ccncerr.es par 
mission : Bureau de Lleison du CRO! l Paris, Bureau r!gional du CJ!DI, po~ 
l'Afrique Centrale et l'A!rique de l'Ouest A Dakar,l!co:iseiller en ~ctie;··­
et formation du CRDI aupreE du C!LSS, ~ OuagadougO'.J. 
Des Institutions et orga~isations r.ationales et rf&ionales ont ~te 
visit~es ainsi que des Services documentaires en Haute Vol ta, au Mali, a1~ 
Sen6gal, et au Siege de la FAO l Rane (AGRlS l ). 
La rer.contre pr-evue avec le Di~cteur de l'Institut du SAHEL, n'a pu 
realiser durant cette etapc, celui-ci n'etant pas encore en ronction. 
b) Du 23 Mai au 12 Juillet 1977, la ~ission a poursuivi &es ~tu=es@ 
aee visites dens les ttata dejl cites ainsi qu'en Fran'=e, au Tchad, au :::. 
en Mauritanie, en Cambie, au Liberia (ADRAO 2), en Suisse, a Ceneve (IPD .. 
Des entretiens avec le Directeur de l'Institut du SAHEL ont pris ple 
l Nouakchott et l Ouaga~oua0u. . 
Malgre son vir desir de visiter la totalit~ des centres et ~ervices 
cumentaires, la mission rev-ette de n'avoir pu so rendre a certains d'er 
ewe - tels l'Of~ice du Niaer l Sccou, au Mali - en raison de dif~icultes 
11atEri ell es ou du ter.ips qu;. lui ~tai t imparti". 
La liste des personnes rencontrees et des centres visitcs est donn~~ 
en Annexe Il • 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 
l AGR!S 
2 AD PAO 
3 !PD 
Syste1.:e International d~!nfurmaticn pour les <:;ciences et la 
Technologie A(P"icole~, FAO, fion'lc, ltnlie. 
As~ociation pour le dcv~1or;.pemer.t de l:J lli::icullu1·c en /\friq;. 
de l 'Oucst, Monrovia, Liberia. 





Les membres de la mission remercient vivement 
Les Autorites gouvernementales des Etats du SAP.EL pour les facilites 
et l'aide qui leur ont ete accordees, 
Mr. A. CISSE, Secretaire Executif du CILSS et le Personnel du Secretariat 
executif, a Ouagadougou, 
Les correspondants du CILSS dans les Etats, 
Le Centre de Recherches pour le Developpement International (CF.DI), 
Le Haut Commissariat de l'OMVS, a Dakar, 
Le Directeur de l'Institut du SAHEL, 
Le Directeur du Bureau regional pour l'Afrique Centrale et Occidentale 
du CRDI, a Dakar, 
La FAO, Rome, 
Mr. R. AUBRAC, Paris, 
Le Conseiller en recherche et formation du CRDI aupres du CILSS, · 
Les Responsables et Agents des differents organismes, institutions, 
centr$et services visites, 
et tous ceu.x qui ont bicn voulu offrir leur appui a la mission, recevoir 





II - PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. 
Dans le cadre des activites du Comite Permanent !nteretats de Lutte 
centre la Secheresse au SAHEL (CILSS) les responsabilites propres au 
Secretariat Executif (S.E) et a l'Institut du SAHEL (I.S) requierent 
la disponibilite constante des informations scientifiques et techniques 
indispensables pour analyser, coordonner et promouvoir les prcgrar.unes et 
projets adoptes. 
I - Centre de documentation du S.E/CILSS. 
Le Centre de Documentation cree au Secretariat Executif du CILSS, au 
service de l'equipe de planification socio-economique, voit sa tache do-
cumentaire s'accroitre rapidement et depasser ses moyens actuels.-
REC. 1 - C'est pourquoi il est recommande cOlnine d'une importanc~ prioritai~ 
REC. 2 -
de renforcer le Centre de Documentation du Comite Executif du CILSS en 
locaux,personnel et materiels afin que l'appui documentaire des equipes en 
place - qui constitue une tache exigeante-soit assure dans les meilleures 
conditions d'efficacite. 
Le Centre de Documentation devrait s'attacher a couvrir d'abord le dornaine 
de la planification scientifique et technique et de la realisation des prcj 
Il devrait tendre a devenir rapidement un veritable centre d'elaboraticn de 
syntheses, grace a une cooperation etroitc entre docurr.entalistes et expe~~s 
II- Centre de documentation, I.S. 
Par ailleurs, pour que l'Institut du SAHEL puisse jouer plei~ement le 
role qui lui r~vient cans l'analyse et la diffusion des resultats de la 
recherche, la formation et la centralisation de l'information en matiere 
scientifique et technique, il est urgent que cet Institut puisse disposer 
des ses debuts, des services d'un Centre documentaire d'une part, et 
d'autre part qu'il soit en mesure d'assurer la coordinaticn d'ensemble des 
activites documentaires du CILSS. 
- Il est recommande 
A) Que l'Institut du SAHEL soit dote des que possible d'un Centre de 
Documentation specialise, susceptible d'extension, et dent le personnel 
serait apte a cooperer etroitement avec des chercheurs de divers domaines 
pour synthetiser les resultats de la recherche en vue de leur diffusion 
aux centres de recherche des Etats. 
Meme si l'on s'oriente d'abord vers un centre utilisant des precedes 
classiques dE> trai tement de 1 'information' son etude devrai t prevoir la 
possibilite d'une traiter.ient informatise ulterieur des fichiers. 
B) Que soit constituee sous l'autorite de l'Institut du SAH~L une 
commission de cocr~ in at ion des acti vi te s docur.1entaires du Rese?.u ; que 
dans le cas de l'adoptior. d'un res~au de type informatise, un coord.inateur 
des activitcs technique3 du reseau soit en outre designe, place sous 
l'autorite et en relation etroites avec le Directeur de l'Institut, 
quant bien mer.ie il devrait, pour ces raiscns d'ordre techniqu-e, etre loca-
lise hors du siege de l'Institut. 
34/ 
Bien que la localisation separee du Comite Executif et de l'Institut 
du SAHEL le rende difficile, il n'y aurait que des avantages a ce que 
leur centres documentaires puissent fusionner, ce ~ui permettrait des 
economies sensibles quelles que soient les procedures de traitement adcp-
tees. 
III Politiaue naticnale documentaire. 
L'utilisation de 1 1 information et de la documentation scientifique 
et technique ne tient aCtUellement QUI Une place redui te danS leS prograr.~'T1e:> 
de developpement nationaux au SPHEL, a 'de rares exception p~es. 
Lars de sa 6eme session le Comite Interetats de Lu~te contre la Seche-
resse au SAHEL (CILSS) ayant reconnu com.me prioritaire l'installation ~·ur. 
reseau documentaire dans ces Etats, cela justifie en premier lieu ~a def::.-
nition ou l'ajustement des orientations nationales correspondantes. 
REC. 3 Il est recommande comme indispensable pour l'etablissement 
d'un Reseau documentaire au SAHEL qu'une politigue nationale, en matieres 
de documentation scientifigue et techniaue, soit definie dans chaque Etat 
Mcmbre, afin d'en etablir le programme a court et moyen terme. Cette foncti· 
pourrait reven1r a une commission nationale de la documentation scientifiqt:· 
-et technique. 
Un Centre national de Documentation, traitant l'information des divers 
secteurs interesses - ou une structure comparable - apparait par ailleurs, 
comme l'organe d'execution le plus indiq~e pour la realisation harmonieuse 
des activites doc~~entaires dans chaque pays. 
IV - Inventaire des Centres et Services Documentaires. 
Dans les Etats Membres du CILSS existent de nombreux centres ou ser".r:'..ce! 
documentaires dont les moyens, les fonds et l'impact different notabler.ient 
de l'un A l'autre. Une majoriti d'entre eux est peu ou rnal connue et demeuri 
sous-utilisee. 
Souvent des moyens parcimonieux et des rnethodes de travail inadequates 
font que l'information ne parvient pas aux utilisateurs. Une valorisation 
de ce potentiel documentaire peut etre obtenue a faible coGt. 
REC. 4 Pour permettre une exploitation rapice et intensive des centres 
documentaires existant au SAHEL et preparer la constitution d'un Reseau 
documentaire de l'Institut du SAHEL, il est recommande : 
A/ que les centres et services documentaires existants soient reoertories 
et qu'un inventaire de leurs moyens et de leurs fond$ soit etabli en 
vue de dresser, entre autres, un catalogue collectif du SAHEL, 
B/ que l'analyse de leur domaine et de leurs activit~s soit entreprise lor~ 
de cct inventaire en vue d'une harmonisation des mfthodes doc~ment~ir~s. 
C/ que le renforcement des moyens en materiel et personnel soit consenti, 
quand necessaire, pour la valorisation des services. En particulier q~c 
le recvclape ~ccelerf> de~ <iLcn+:s sub2ltcrnes er.lployes er. documentatio!'"l 
soit prevu dan3 les programmes de :ormation de l'Institut du SAHEL. 
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V - Reseau docu~er.taire du SAHEL. 
Concerna.nt 1 1 organisation d 1 un Reseau documentaire du SAHEL deux 
g:-endes orientatio.1s ont ete identifiees comme realisables 
A/ L'une, basee S\l.r les moyens existants, consisterait a developper 
dans chaque Et:at un reseau document~irP. utjlisant des methodes "tra-
di tionnelles" pour la collect~, le trai tement des documents et la pre-
paration de produits imprimes : index, lis'tes bibliographiques avec ou 
sans resumes, copies des doc~~ents, etc ••• 
B/ L'autre, basee sur la creation d'u~ reseau des centres natior.aux 
informatises, utiliserait les moyens informatiques et les logiciels dis-
ponibles sur place pour traiter les donnees et centraliser les informations 
dans une base commune • Cette orientation permettrait de preparer par ordi-
nateur non seulement les memes produits que cewc offerts en (A), mais 
en plus d'utiliser dans chaque pays les bandes CILSS pour les interroger 
localement. Elle permettrait en outre d'organiser les liaisons a distance 
avec les grandes bases etrangeres, facilitant ainsi le transfe~t de 
technologie. 
Un passage progressif d'ur. reseau de type traditionnel a un reseau de 
type infonnatise serait d'ailleurs possible. 
Les coOts totaux de ces deux types de reseau n'ont pu etre calcules 
dans le cadre de la presente mission, mais les elements de base en son~ 
disponibles, compte tenu de variations propres aux conditions rencontrees 
dans chaque pays. 
REC. 5 - En vue de l'~tablissement d'un reseau docurner.taire de l'Institu~ 
du SAHEL il est recommande : 
A/ Qu'apres l'examen des avantages et inconvenients pouvant resulter 
de l'une ou l'autre des solutions proposees pour l'elaboration du Reseau, 
une orientation Dreliminaire soit de~a?ee au niveau du Comite, ce qui 
permettrait de preciser certaines modaiites techniques, chiffrer les 
coQts resultants et etudier les possibilites de ~inancement. 
B/ Dans le cas ou la proposition basee sur un traitement des donnees 
de type "traditionnel" serait retenue, que les procedures de traiter.ient 
soient normalisees au niveau des Etats ce qui rendrait possible le passage 
ulterieur eventuel a un traitement de type informatise. 
C/ Enfin, qu'une case de donnees commune a l'ensemble des Etats soit 
prevue dans le cas ou la solution infcrmatisee serait retenue. 
VI - Statuts des profess1onnels de la doc~mentation. 
La plupart des pays du SAHEL ne dispcsent pas de Statuts pour les 
professionnels de la docwnentation. ~es rares statuts qui existe~t offrent 
des conditions tres souvent d~favorables. Aussi la fonction n'est pas 
attractive et CeuX qui S 1y orientent preferent etre aRsimiles a des fOr.C-




Il est recommande de prendre toutes mesures perme~tant la 
promulgation et l'application rapide au niveau national d'un statut 
de la orcfession des documentalistes archivistes et bibliothecaires, 
la ou un tel sta-cut n 1 existe pas encore 1 de valoriser les statuts 
existants pour at7.irer davantage de techr.ici ens;- ameliorer le recru-
tement et assurer la promotion indispensable de la documentation 
scientifique et technique. 
VII - Forsnation. 
La formation des professionnels de la documentation n'est assuree 
que par la seule Ecole des Biblio~~ecaires, Archivistes et Documentalistes 
(EBAD) de Dakar. L'EBAD ne forme qu'un seul corps de techniciens. ?a 
nature d'Institut d'Universite ne lui permet pas d'assurer la fol"'!llation 
des a.gents subalternes d'execution en nombre suffisant pour effectuer 
dans chaque Etat la reproduction et la diffusion de l'infor~ation. Une 
structure regionale chargee de cette formation apparait comme hautement 
souhaitable. 
REC. 7 - Il est reco~~ande d'etablir au niveau du CILSS une Ecole 
REC. 8 -
~EC. 9 -
~e formation du personnel doc~~entaire d'execution, pour les categories 
non incluses aux programmes de l'EBAD de ~akar. 
VIII - For~ation des utilisateurs. 
L'un des goulots d'etranglement de l'exploitation de la documentation 
est que la grande majorite des utilisateurs ne savent pas se documenter et 
ignorent les princip~les methodes documentaires : emploi des plans de 
classement, des catalogues et fichiers, des index. Il s'avere necessa:re 
d'entreprendre la fori:'lation des utilisateurs afin qu'ilssoient a meme 
d'utiliser efficacer:iimt les bibliotheques et les archives scientif.iques 
ainsi que les centres de documentation. 
\ 
Il est rec0r.1mande : 
De faciliter la formation des utilisateur$ de l'information et de la 
documentation scientifiques et techniques, par des enseignements conden-
ses, des seminaires, des conferences et tous moyens audiovisuels juges 
convenables. 
Une telle initiation documentaire serait a offrir d'abord aux eleves des 
Eccles d'Etat , ecoles superieures, ecoles normales, enseignement tech-
nique, puis aux divers stades de l'enseignement. 
IX - Diffusion de l'infcrmatior.. 
Aucune structure de diffusion valable n'existe encore dans les Etats 
du SAHEL capable d'assurer corr~ctement la diffusion de l'information, aus 
bien au benefice des techniciens et spAcialistes au niveau central des 
administrations, que des agents de vulgarisation et du personnel sur le 
terrain. 
En consequence, il est reco~mande d'ex:iminer la possibilite 
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la possibilite d'organiser dans chaque Etat membre du CILSS la diffUsic~ 
de !'information et de la documentation. 
A/ Soit par le moyen d'une structure nationale specialisee, rattachee 
a un Ministere d'Etat par exemple : 
Plan, Interieur, Developpement rural, etc. 
B/ Soit par toute autre disposition jugee convenable : service rat-
tache a un Centre de documentation national, a une bibliotheque scien-
tifique et technique, dif:fusion par les Centres sectoriels OU regionaux, 
etc. 
X "SJl.UVETAGE" de la 1i ttera'ture non conventionnelle. 
Parr.ii les documents rencontres dans les bibliotheques et centres du 
S.A..HEL, une part considerable concerne la li tterature di te "non convcn-
tionnelle" : etudes de developpement et de mise en valeur, rapports, 
cartes et ~~ans, archives des departements ministeriels, etc ••• Ces do-
cuments representent un capital inestimable, immediatement utilisable pour 
• les programmes du C!LSS et permettant, en particulier, d'eviter la repe-
tition d'etudes couteuses faites dans le passe. Cependant ils restent tres 
souvent rnal connus et inaccessibles, voire menaces de disparition, si l'cn 
ne prend soin de les mieux conserver. 
REC. 10 !l est :rec:or.unande que la li tterature di te "non conventionnelle" 
existant dans les Etats du CILSS fasse l'objet d'une attention particu-
liere et urgente pour en ef:fectuer le "Sauvetage". A ce titre qu 'une 
operation speciale soit envisagee afin d'organiser dans chaque Etat le 
tri, le classement, le repertoriage, la conservation et, Si pussible, le 
microfichage de ces docur.ien~s. Qu'un catalogue soit etab:i et qu'une 




III - ANAI.YSE DE LA SITUATlOH EXIST~.NTE. 
L'analyse de la situation a lte conduite en tenant cornpte de ~ewe 
aspects fondamentaux : 
a) d'abord de l'urger.ce qui incite a fournir dans les meilleurs 
delais le secr·etariat Executif du C!LSS et l 'insti tut du SAHEL en in-
formations leur p~·rmettant d'accomplir les taches prioritaires de leur 
programme. 
b) plus generalement des utilisateurs effectifs et i:otentiels de 
l'information documentaire au SAHEL. Ils constituent, en effet, dans 
chaque pays le groupe decisif qui assure la realisation des programmes 
·de developi:ement et de Lutte contre la secheresEe. C'est dcnc <en fonction 
de leurs be~oins que les activites et services documentaires ont lti exa-
mines et evalues. 
3.1 Les Moyens Documentaires du CILSS. 
A/ SECRETARIAT EXECUTIT (S.E) 
Le "Reglement lnterieur" du CILSS, (Doc 7717 /2) et le texte 
,tl'Organisation du Secretariat Executif" (Doc 7717/3) du 7e Conseil des 
Ministres~ 25-27 Avril 1977, prccisent les activites du Secretariat 
Executif en mc;.tiere de documentation et d'information. Notamment la 
Division de la Doculilentation et de l'I.r.formation du Secretari::.t Executif 
"est chargee" (Doc 7717/3 - Art. 4) : 
" - de lE collecte, du classerrent et de la diffusio~ de tcute d(lcu~enta!ion 
relative aux problemes des zones, saheJienne et soudano-sahelie~ne. Elle 
apporte Son assi~tance dans ce domaine aux Etats Membres et collabore 
avec taus les autres centres de Documentation sit1.oes dans la zcne cu en 
dehors de la zone ; " 
\ 
'' - du classement et de la conservation des archives du Secr~tariat 
Executif ; " \ 
u - etc ...... .. 
?ratiquerr.ent, 12 Division de la Docur.ientation et de l 'Information (DDI) 
du Secretariat Executif, char gee aussi dE- la presse et des relations p1.i-
bliques ne dispose en ce moment, pour r~mplir ces tachc·s docUinentaires,,que 
d'ur. personnel limite, au sein du Service de la Document~tion : 
1 Biblic0thecaire-Cocumentaliste 
1 Ar.alyste Indexeur 
1 Secretaire. 
Le personnel, les locaux ~t le ffiateriel existants sont de toute eviC.ence 
insuffisants s'il s'agit d'acccmplir !'ensemble des travaux prevus a 
l'article 4 du doc~me~t d'organisation du Secretariat Ex6cutif (7717/3). 
De plus, les experts travailJant a la Division des Projets et Pr0g~ar:imes 
du Secretariat Executif attendent des Services documentaires, une aide 
- "'2' -·400:-~--
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constante pour l'cnalyse des pro&rasnmes en ccurs et la prepar4tior. des 
nomb~ux projets relevant de l'-ur competence, (Art. 2 - Dec 7717/3). 
On peut se cicmander s'il ne serait pas soutnitable de liniter l'anpleu~ 
des activitcs docurnentaires de la DD!, tout en mnintenant tt develcppn~t 
celles prevues par le Secrltaire E~ccutif du C!LSS, en N?lotion avec le 
cadre de la pres~nte etude i c'est-a-dire -d'assurer lea besoin~ en infor-
mation du Secretariat et la dccur.ientation ce base ces experts, ainsi q~e 
la maintenance de le Bibliotheque lit des Archives. 
Ce sont lA des foncticns dont l'i~portance ne peut echapper, car elles 
iJ.pli~uent un role eninenvntnt actif dans l'analyse d~s progra~~~s et des 
projets, la rechcrche des d<.·nr.ees permettnnt leur ~ .. aluation, :iinsi ('.Ue la 
. par-ticipaticn des doc~er.tal istes l des equipes chargees de synt.'ie::;es Socic-
~conomiQues, de Monographies des Etats du CILSS, etc. 
Tout en etant decharge df.S activitfs de collecte Et du traitenent de 
l'ensemble des infor~ations du SAHEL - ce qui est,co~~e on le ver~a 
(Annexe V), le role principal dcvolu au Reseau de Doc\..nentatior. et c!' l!'l!'or-
mation du SAHEL - le per&onnel devrait !tre en relation constar.te avec le& 
Centres regionaux et naticinaux pour c.btenir d'ewc les info:T.1aticr:s sp<icial.!.-
.sees dent le Secretariat Executif a ?eso~r.. 
Concret~nent 11 est recommandable que le service CQCunentaire du 
Secretariat Executif fcnctionne ca:.r:ie un veri tat-le Ctr.tre de C'CC'.lr.'e!"lt~': :,r., 
et pour cela que ses .c.cyer.s soient legerec.ent rEnforc~s : 
a) en personnel ; eoit en plus, l analyste-indexcur, l reprcg;a9h~, 
1 c!actylo. 
b) en mcyens materiels, credits d'ach~ts de docu~cnts et en es~acc 
de travail. 
B/ INSTITUT DU SAHEL. \ 
' 
Aucune irdication n'est enccre disponible sur les moyens do=~~entaire5 
qui seront ceux de :!.'Institut du SAHEL. 
Les objectifs qui lui ont Gte assignes (Resolutio!"I n• 3/0,•/6 et n° A/G:.' 
c:ompor,tent <!es 1nterv£ntions dccumentaires multiples, en p&rticulier dans 
le domaine de la recherhce et de la formation, ain~i q~e de la lutte co~tre 
l•s ennenis des cultures et des recoltes, 
Pour satisfaire a ses otli~ations, l'Institut du SAHEL devrait pouvoir cen-
traliser toutes le! infor;natic•ns et donnecs relevant de ces dcmaines, et 
aussi les an<:ilyser avant de lcs communiql,er a chaque utilisate~r ou corres-
pondant approprie de l'Institut. C'est done tout un circuit de relations et 
de Communications a etablir entre les Centre; et Ir.sti tutions natior.i:u .. Y. ou 
regior.aux, d'une part et l'!nstitu cu SAEEL, d'autrc part. ~es consulten~s 
sont d'avis que ces activitcs relevent d'un Ce:ntre c~ documcnt;·~3o~ l~~a::s~ 
eupres de l 'Ins ti tt.0t, cont la contexture est cxanin6e: en AJ';:11:;;·:c. '·' e"?: ;_:.i;~z=: 
Les tactes de cc cer.tre ne seraient pas en ccncurrencc avec cell~ du Cen:re 
de Documentation de la DDI du Secretariat ExecuTif (CD/SE) teb; qu'e!le~ ont 
Et6 examin~es plus haut ; mais elles scrcient orientec£ vcrs le~ obj~c~i~s 
proprcs de l' Ins ti tut : er.1.re autres. reµertoirES des ;:·ror,r:::r.M':'IC:i et projct~ 
d~ recherch~ en cours, des st~tion~, dPs chercheurs, etc. 
I l est aussi dernanut> 8 l' Inst i tut et n son F.espon;,ob l 0 d' ct ::di c r : a c:-~~ 
tion du Jlcseau regi0nal d' i:1for;1iaticn et de dt>cument<.U on scit-r.U fiqu-::z. 
Ce resenu, qui ossocicrait l'enscmblc des Centres @t servic~u ~nc~~c~­




_____ . ______ ,...... ____ _ 
11 constituerait pour l'Institut un c:>Util de travail efficace mettant la.a 
dispoeition lcs informations scientifiques et techniques provenant de aour-
ces intericux-es au SAHEL ou de l'extcrieur. u~e coortlination Ju ~seau au 
r.iveau de 1 1 :.n,;titut c.u SAHEL appuroit alors comme indispensable. 
3.2 - Les Utilisateurs. 
3.2.1 Diverses classes d 1 utilisateurs. 
!l resulte des discus~ions avec les personnes rencor.trees, de l'analyse 
de services de docUJ11entation au SAHEL et aussi de ! 'experience personnelle 
des consultants que les utilisateurs de la documentation dans la zone con-
sideree peuvcnt etre &roupes dans les cla~ses suivantes : 
1•) les responsables de la decision (<lecideurs) au niveau des departements 
ministeriels ; . 
2•) les planificateurs, ~concxniEtes et statisticiens, au niveau des service& 
du Plan, des bureaux d'etudes nationaux ou d'assistance technique et des 
organisations r~gionales situees dans les pay~ du SAHEL : 
3°) les chercheurs dans les diverses disciplines scientifiques, notam:!ent 
dans le domaine a&roncinique. Cette classe interesse particulierement l'Institul 
du SAHEL ; 
4°) les ingenieurs, techniciens superieurs et professionelf divers, oeuvrant 
"dans les sciences appliquees, le dcrnaine de l'industrie, des cin~s, du 
transport., etc... ; 
5°) les investisseurs et financiers, les speciali~tes du credit, des 
ccop&ratives, du cor.unerce, sous leur dive•s aspects ; 
5°) les professeurs et enseiGnants d'universit~ et d'ecoles de fcrmation, 
les ~tudiants, les cadres des professions liberales et les docu.~er.~alist~s 
7°) les agents d'encadrcmcnt ct de la vulb&risation et :es specialis:~s du 
develop;:ie;;ient en milieu rur-il et urbain. Sou!' reserve de vC-rifica ... icr. '.Jlt.;-
rieur-e on lJeut estimer grossierer.ent a e·r:viron 40.00'.) le nor.bre c'utilisa:eu:-:; 
potentiels du reseau. f.~ais c I est presque l 'em:.e!l'°!lle jes pop..ilaticr.s de SAHEL, 
G'Ji beneficierait des eff'et:; res•Jltant ci~s ir.form:ltions Q\ie fourr.irait le 
rescau. 
3.2.2 Besoins des Utilisateurs. 
Les besoins des utilisateurs, tels qu'llz nous sont appanis se trouvent 
indiqw?s dans le Tableau I, ci-contre. Les principaux produits et services ~o­
cumentaires y ::;ont mentionnes en fonct!on des besoins les plus scuvents cxprir.:es. 
3.3 - Les Structure~ Document::iires F.xistantE>s. 
3.3.1 Vue d'ensemble. 
Les Snvent!•ires di:!'.~cmibles concernant les structures doci;::ic~tair~s au 
SAHEL 1, ne rcfletent;~l.actement la situation ac-cuclle, ai ce n'est pcut4tre 
au S<!n6cal, oli une enquete n Jtc condui te rcccmmcnt (Repertoire des orcanisi.:ic!: 
de docwi.enta ti on au Scncr:nl) . 
Par aillcurs, les consultants n'ont !J3S eu l'opportur.ite de visiter tcue 
J cs centres et services documentaircs se trouvant dons lcs £tats ~-ianbres du CILSS. 
Cepcnclant la mission s'est rcnduc aupres cl'un cert.:iin nur.b~ d'e.nt:re ewe, 
en G~nbie (4), en Haute Volta {15), au ~uli (lG), en Rauritanie (S~ au Niier(:l ..................................... 
1. Ecole de.·::; ll:rntc::; Elude:::. (J\f!!J1'.i·!-flil 6 (.1), 19711 • 
• nappcrt fin:'.11 (:?c Pai-lie) licu11ion ck·~ r:esponsablcs Natior.aux de la Recherchc 
sur l'lnsUtut du SAlll-:l.. Barn.:iko, 12.'14 Avril 1976. 
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TABLEAU - I PRINCIPAUX S!tiOlNS DES UTILISATl!URS !N DOCUMENTATION _ 
U T I L I S A T E U h S UTILISATION DOMINANT'! DRS SERVICES ET PROOUITS DOCUMENTAlfiES 
1 D6cideura 
:Toutee claesee,aurtout1 
x x x 
2 
~ 




fessionnels divers (Mines, 
lndustrie, Transport ••• ) 
5 - Inveetisseurs,Financiere 
Specialiat~a CrEuit, Coop'-
ratives, Commerce. 
6 - Protesseurs, Enseignante, 
Eludianta,Profesnions Lib~- 1 
rules, (Jocumentali stes 
7 - Aaents d'encadremcnt et Sp6-: 




x x x 
x x 
x x x 
x x x 
x x x 
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•u Sene&al {7), •t au Tchad (9) ; aind elle a visit~ 70 centre:! ou ser-. 
-vicP-s, sans tenir. comptc des orsanir:me11t V\ls bors du SAHEL. ?lcus eGt!n:oi 
echantillon sat:isf"aisan'l: pow- p!:rmetu-e une connaiss;:ince et une anal,y!.e 
convenables d~s atructures Ql.4i ae t.rouvent dans la zone etudiee. 
L' exu.en de ces cent.res et &ervicea a portl essentielle111ent sur le:... 
organisation et leurs moy~ns, leurs buts et leurs activit{s. 
Si l'on considere d'at.ord les structures et les m-;iyens dor.t elles 
dispost-nt, nn est frappl par l'extrfme diversite rencontree :!ans leur 
taille leur~ equipem~n1:s et les fonds documentai:res q~'ell~s ont a iere 
les services les plus recents etant presque toujours les mieux do~ts 
en locau.x et en matlr·iel. 
Pour le personnel, par contre, l'insuffisance en &ients quali!i~s ~ 
quasi generale, ceci m!!lgre les efforts entrepr·ia au cours ~es dernier~ 
. annees pour y n!medie:r. Soulignons toutefois l' exi ster.ce de cenu.,s r6-
tf onaux cu nationa~ modernes, e'tablif. recer.-.ment, bien equipes et qu! 
utilisent des procedures d'avant garde prcpres au traite~ent i~fo::-mati" 
(C£ntres de dccumentation OM'*S, a St Louis, Sene£,al ; CNF a Niame), N.!.;i 
CNDST a Dakar, Sene&al). 
Ils suscitent un inter~t croissant e-t conur.encent l faire 6cole, &'J 
meme titre que d'Eutres centres document~ires africainf emplvyant l~s 
memes methode& de travail. 
Une autre surj'..·rise pro.,,ient de l 'i;:iportance des fonds docu:::ente.i::-~~ 
rencont~s. Certes bea~coup de petites collections d'ouvr•~es se trcuvf 
la OU n'existe qU'une clientele reduite. ?·!ais les l'.!'chives naticr,;.!e~ ~ 
les bibliotheques de certains services d'etat atonder.t scuvent e:i stcc} 
volw:.in~ux ou ne sont pas rare~ les docu~ents de irt.nde vale~r. c•e~t : 
cas de cette "l i tterature non convcntionnelle" (non publiee) co:::;:irer.a:-.~ 
'tudes d~ developpemtnt, rapports, notes tech~iques, cartes et pla~~. 
these~, tote ••• qui se trouve dispersee un peu pc.rtout, par exenple .:iar.~ 
les collections (es dlpartemcnts ministeriels, les statior.s de re~ter~~ 
les biblictheques pl~s ou moin• specialisees, etc. Il arrivt parf~is 
que ce capital docur.ientaire soit. dans un etat d'abandon prejucic::.aole 
~ conversation. (1) 
~ Une etude realh.ee au Sen~gal met en valeur l 'importance c!e 
ccrtains fonds bibliographiques : 
"L'exploitation du repertoir~ des biblicthequcs et organism~s de ·do-
curr.entation publie en 1973 "'ontre qu'il existe au Senci:al environ ur.c 
aoixantaine de biblioth€ques et centres de docwnentadon ger.ant de l'c1 
de 4CQ 000 cuvrages et 10 000 titres dE periodiques (cior.~ F..pprcxjma';i·•• 
7 COO vivants); c~t ensemble, interessant Etussi bien le Sen6gal qu·e 
l'Afrique, couvre toutes des disciplines, 3oit : 
- 150 OOC ouvra[!es et 3 000 periodiques pour les Scien.:c-s cx11ctes 
et naturelles, 
- 200 OCC• c.uvraf.CS et 2 500 periodiques pour les Scien.::<:s hu1:iainea 
et sociales, 
50 000 ouvrages ~t 2 000 p~riodiqu~s pc~r !a technoloGie ct l~ 
dcvcl oppemcnt cconorni que (,t social". 
1 - Rapport dtt oi:1ceuc Ccr.cral ii J:i Ikc!-ie:-che Scicntif.lquf? et Techniqu 
au Conscil Inlcrmini~t6ricl su~ la Pccherche Scientifiquc, Mar~ 1975 -
pot.tntiel sciE·nti fique et tcchni que du S~neenl. 
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3.3.2 Structures div~rses. 
Nous distinguerons trois types de structures documentaires rencon~ree: 
du S.P.HEL 




Bibliotheques specialisees (dependant le plus souvent d'un centre 
documentaire spfcialise) 
Ce sont par exemple 
Archives nationales du Mali (Repertoire des fonds anciens, sur ce1:t annees 
1855/1954 ••• etc) 
Bibliotheque nation~le de Banjul, Gambie (env. 50.000 ouvrages) 
Bibliotheque universitaire de Ouaiadougou , Haute Volta (env. 30.00C ou-
vrages) 
Bibliotheque du CIEH, Ouagadougou, Haute Volta, {env. 6.000 ouv-:-ages) 
Centres culturels divers ••• etc.) 
B) Les Centres docurnentaires. 
des 
Nous appeJJerons ainsi/Centres qui tr.latent les documents et er. 
gerent le contenu intellectuel, tout en disposant d'une relative autono~ie. 
Dans ce cas se situent : 
Les centres de documentation nationau.x : (CNDST Senegal), OU regio~a~x 
(CD/OMVS ; CD/CFN •.• ) qui utilisent un traitement informatique. Le Ce~t 
de documentation de l'OMVS, etabli en 1970 a traite a cette date 7008 
unites documentaires. \ 
Les centres de dccumentation soecialises, po~vant disposer d'une bi-
bliotheque - et d'un bitliothecaire ; exemple : 
Cen+..re d'Etude, Forrration et Organisation du Developpement (CEFOD} a 
N'Djamena, Tchad ; 
Centre de Documentation du Ministere du Plan, Nouakchott, MauritRinie 
etc. 
C) Les services Do~umentaires. 
Ceux-ci ont generalement des activite~ documentaires orient~es vers la 
clientele des departcment.s ou services dont ils dependent. Ils ne disposent 
pas d'une autonomie de gestion corr.par·able a celle des centres de docu.'7\enta-
tion proprement dits, dont la clientele est plus large 
Tels sent par exemple les services rattaches a : 
l'Institut Natioral de la Rech~rche Agronomique Nigerienne,· 
IRAN a Niamey, Niger, 
l'Ecole Inter~tats das I~genieurs du G§nie Civil ~Ouagadougou, 
Haute Volta, 
le Laboratoire d'Energie Solaire, a Bamako, Meli, etc. 
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Nous avons aussi note deux cas particulierem~nt interessants : 
les ar.tennes du Centre de l'OMVS etablies dan~ les trois Etats 
membres, o:f:frant a la fois des services de "guesticn et reocnse" 
et le jeu complet des mic~ofiches produites a Saint-Louis, concernant 
le pays, ~t accompa~ne d 1 un lecteur. 
les services decoulant des cou\'crtures photograohigues par~ 
tellite ou p~r avion, apres interpretation et q~i debouchent sur 
la cartc.graphie f ournissart des renseignemer"ts precieux :i:;our 1 1 oc-
cupation des sols, la pedologie, l'hydrologie, la geologie, etc; •• 
l 'alerte Tiletec·rologique, la defense des cultures. 
A cet egard signalons le pre.jet LANDSAT, a Bamako, et le centre 
d'Agrcmeteorologie AGRHYMET a Niamey, lequel dispose d'un reseau· de 
teleccmmunication en corrur:un avec 1 1 1.SECNA. 
Des structures de traitement in:formatique existent en Hau~e 
Volta, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Senegal et au Tchad, de 
ca'{:·acite d'ailleurs variable. L'application de l'in:formatic;ue a la 
dOCl•mentation scie-ntifique et technique est realisee au Senegal 
(CNDST et CD/OMVS), et ? Alger pour le Niger) CC./CFN sur des appareils 
du type IBM 370/145. Les appareih inst2lles dans les autres pays 
du C!LSS sont : pour· le Mali, HONEY1.\IELL-BlJl.I. 53 et 58 ; au Niger, 
HONEYWELL-BULL "60/62 ; er: Haut(-Volta IBM 37(,/12::, en Mauritanie, IBM 3, 
mcdele 10, {~rojet d'equipement en 370/lZS en 1$78). Il n'y a dune pas 
d'obstacle majeur pour assurer le traitement in:form~tique des connees 
documentaires a breve echeance dans les p~ys du SAHEL. En outre, les 
centres actuellement operatic-nnels utilisent le meme logiciel derive 
d'IS!S. Pour permettre une compatibilite a l'intcrieur du r€:=eau il 
est souhai table GUe les differer;ts cer:tres qui seraient c.menes a 
traiter leurs donneeoper l'informati~ue utilisent le meme logiciel. 
Dans le cas du CD/OMVS les programmes requierent de reserver en memoire 
centrale 128 K cctets. Le vocabulaire comporte environ 60CO eru·egistrem.::n": 
{de 80 octets) Ln index c0mporte pris de 20 OCO enregistrements. 
3.3.4 Personn~l. \ \ 
Nous avons signale le manque de perf:cmnel qualifie. Il convient 
d'apporter quelques precisions a ce sujet. Dans les Etats du SAHEL 
existent actuellement : 
A) Des cadres superieurs de ] a a·ocumentati on - classes Al, A2 de la 
Fonction Publique : 
Ccnservateurs d'archives 
Conservo.teurs de Biblic·theques 
Chefs de Centres de ~ccumen~ation 
Seit environ 25 agents. 
Ce perscnnel a ete for~e a l'exterieur, car il n'existe pas de 
for·mation correspond an~ au SAHEL, au ni venu de la Licence. 
... 
-·--· ·-- ------· -- ·------...-----~--
Dansl'avenir ces cadres pourrai~r.t provcnir de l'Ecole des~ciences 
docl..llllentaj~s de Ralat, ou de toute autre ecolc apparentee. 




soit environ 80 agents. 
Ce pereonnel est fonne actuellement a Dakar, par l 'Ecolc des >.rchivistes, 
Bi bli othecnires, Dc-cumentali stes (EBAD) au ni veau du bacalaureat. L 'El!AD fcr11H 
er.·.-iron 25 srecialistes par an pC'ur l' ensEmble des Etats de l 'Ouest africain 
(2 annces d'etudes) ce qui r.e cou~re pas les besoins estimes l environ 250 
rien que pour le SAHtL. C'est la seule source de formation. 
Il est difficile de preciser le nor.ibre d'agents actuellement en poste 
ayant re<;u cette fonnation. Souvent, attires par des avantages superieurs 
dans l'entreprise privee, laur scjour dan~ les services d'etat sont trea 
courts. 




Leur nombre ast tres insuffisant et se limite, pour les services 
~ublics , aux quelques aides formes sur place, le plus souvent canme 
assistants ue codre~ expatries, repartis depuis 10rs. 
Enfin deux seuls photograp!ies/i-epr<Jg.:ai:;hes-specialises en r:iicroformes, 
se trouvent au CD/Ol·NS { 1) et au CD/ f..DP./,O ( 1). 
Aucun cycle de formaticn n'est institue pour ccs agents. 
Statuts du Personnel. 
L'inexiEtence a peu pr~s ger.ernlf de stattits professionels, pour les 
personnels dr. la docur.ienta~ior.s, consticue un frein ~rave a tout dfveloppement 
d'un prog:-arnme dc.cumentaire au SAHEL. 
Le S~ne&al possede et oppli~ue le Statut paru au J.O de la Republique 
du Senegal, Dccret n• 69-257, d1J 17 ~·ars 1969 ; la Haute Vol ta a aussi un 
statut particulier du cadre des p~rsonnels des Arcrives, bibliothcques et 
centres dc;cumentaiM!s, paru le 14 Juillet 197G, necret n° 76-318/Prei:;t/FPt 
mais il ne ~ernble pav que son application ait 06ja ~ris effet. 
Une reunion r6cer.te u Dokar, Jes 7/'J Juin 1977, sous l'cr,ide de l'EBAD, 
avac le conccurs du CRI:l et de. la FC:·u6ration Internatj or.ale cies Arcl'ivistes, 
Iliblicthecajres (FIAB), ft dcbattu de la possibilito d'harrncniser les Statuts. 
Le proj<?t d'un St1:&t\.:t type n'a pQ sc conc?"i'.-tir.er, maie 1.mc telle initiative 
cnt enccuraeennte pou1· 1 'avcnir de ) ti p1·c(cssion. En matiE-rc de formation il 
a eta recC'mll'.nndc, entre Aut:-t·5, d'•:-ivis:.c,cr un enseignci«cnt pour le personnel 
~·execution. 
Enf'in, :::ijot.:tcns quc le rei'Sr,!mcl tlc~ cc.nlres de trai tcment iniorm;;.tique 
forme a l'cxtcrieur (Gahon, [urore, etc •• ,) OU p:lr Jes fimes lou;int le 
malEri~l, cot en e6n6ra1 qualif16. ' 
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On pourrait meme dire que l'on rencontre presque eutant de saheliens a~a~. 
de sy stemes' prograr.J:1eurs, informaticiens' aptes a leur tache r;.ue de documer.ta ~ ... 
3.3.5 Eauioements sneciat.:.X. 
Les equipements sui van ts, notes au SJ..HEL, permettent 
La Photocopie 
le microfichage e~ Microfilm~e 
la lecture et la reproduction de microformes 
• lecteurs, lecteurs-reproducteurs 
• dupllcateurs de :nicrofiches 
.!\) Photocopie . 
• Photccopi£:urs, Type FB12 - OMEGA 1000, photocopiE" sur papier ordinaire, 
" Type 3M- phctocopie sur papier traite (tres frequent bie:i 
que d'un cout eleve.) 
B) Microfichage et microfilmage • 
• Cameras de Microfichage (OMVS-ADRAO) 
• Cameras de Microfilmage (CFN-ADRAO) 
C) Lecteurs • 
• Lecte-urs simples dans tous· les Etats membres de l'ADRAO et dans 3 Etats 
membres de l'OMVS 
• Lecteurs, (microfiches, microfilms, mixtes) = divers Etats 
•. Lecteurs reproducteurs : OMVS/ADRAO/CIEH 
• Duplicateurs de Microfiches : OMVS/A.DRAO 
3.4 - Les Activites Documenteires au Sahel. 
3.4.1 Sources d'Inforrnation 
Les sources d'information utilisees au SAHEL sont de deux origines 
A) Sources interieures 
Ce sent : les archives nationales et les fo:-:ds docu:nentaires rr.entionr.·~s c 
dessus, (plansnaticnaux, rapports de comitis divers, de departements minist~ri~ 
etudes, theses, etc.); les ecrits d'auteurs nationaux, de chercheurs cu de tech~ 
ciens j les produits de toute nature emanant des institutions travaillant dans 
cadre des pays du ~~~el ••• 
B) Sources Ex~erieu:-es 
Les informations dans des domaines interessant le Sahel, en provenance ce 
centrales d'institutions de recherche, d'organismes de dcveloppement, fonda~ion 
etrangeres, centres internationaux, reseaux scientifiques divers, etc. 
(Voir ANNEXE III - Liste des principales sources et bases extlfrieures au Sahel:-
Si l'on ajoute aces sources les informations episodiques p~ove~ant d'ar: 
et periodiques, de reuni,:>ns scientifiques, collcques, congres, seminc.ires d'e":·_; 
symposium, des monographies, memoires et travaux di';ers, l 'on constate que l 'ev 
tail des sources d' information documentaire co;;cernant cette etude est largerce 
ouvert. 
ll existe d 'ailleurs un "engouement" recent po:.i:- les questions du SAJ~SL r 
tant de la s~cheresse et qui se traduit en une floraison d'6tudes et d'activit~ 
documentaires dans di VE rses contrees du monde. Cornme exemple, il n' est que de c: 
le~ activites deployics : 
------····----------. __ 4 _____ - --· ---· .... - .. - -· -·----·4-- -- - ---·- -- -- --- --
En Allleriquc du Nord pnr 
la Michigan State University ; Publication "SAHEL" 
l'Univcrsity of California, Riverside ; Sase de donneea d~ FroJet 
"Mcisture Utilisation in Semi Arid Tropics" 
l'U.S.A.l.D. 
l'Univer&ite de l'Ohio, etc • 
. En Europe . : 
par le Club du SAHEL , l PARIS , aoua l'Egide de l'OCDE , auteur 
de nombreuses ltudes et rappcr1Jid'un particulier int~r8t 
l'Institut Pan Africain, A Cen~ve et en Afrique, etc ••• 
3.4.2 Produi t'! dc-cumentaj res disponible!.:., 
Pour satisfaire leurs besoins en inf'o.nnation lea utilisateurs p!'uvent re-
chercher 
a) des documerta originaux ~ leur copie 
b) des vlri tab lee "produi ts documentaires" Habores ~r. part ant des docur.ients 
ori&inaux 
c) des services d'appui docun:entaire specialises. 
/ 
En fait la base de toute activi~{ documen~aire reside dans la CollEcte des 
document& originaux. Au SAHEL, cettc operation e~t particulierement 
delicate : il a'y trouve peu df moi~ons ~'edition et de librairiea et, 
comme nous l'avons dit, bon ncmbre de dccuments proviennent de services 
publics. Leur rassembltment dans les biblio~~£ques ne peut resulter que ~e 
l'orgnnisaticn d'un depot lcpal ou, en son absence, de la borne volor.te 
des intere=ssca. 
Le Depot Llgal a ~U iiistitue officiellement par decret n• 46-1644 cu 
Gouverne~ent ~rovisoire de lz Republique frar.~aise, du 17 Juillet 1946, 
generalen;ent non abroge ma is tonbli en c;fsuetude. C' est dire que 1 'obl i '~tion 
en est pr&tiquement inoperante. Certains Etats ~embres ont reinstitue le 
Depot Legal. Sa gen~ralisation aiderait a la constitution des archives d'Etat. 
Le plus souvent, les documents sont r~sEembles par hasard, et les collec-
tions aont i~comp!etes. Il arrive aussi que des utilisateurs omettent de 
rcndre des do...-uments empruntes, CC qui Cree un tcrt grave dans le CBS CJ ces 
ouvrases sent devenus introuvables. 
rratiquement, ai lea produit~ docu~entair<es dicponibles pour les 
saheliens sont r~lativement v&rics, cela ne veux pas dire pour autant que 
leur nombrt- soit elev~ dans chacune des rubri~ues indiqu6es. Ces produit• 
3e preser.tent sous fonne de 
~) Documer.t8 orisinaux ou leurs copies 
Publicaticns periodiques et des orticles 
rapports, notes et ccmptc-rendu, etc. 
etude& 
inforrr.ations statistiqucs 
cartes et plans 
et plus rarement : 
ouvrn&es et manucls 
these• 
photoeraphies, films, dL!positivcs, f>tc. 
B) J'rod11its doC"um~nt:iirf'.~ ~cc0ndnirc!. : 
b:ll>lioarophies cour'1nte:::;, cite;::1 "index" 
listcs d'acquisitions 
jc1urn<.1ux ct rcsurn(;s { prcsquc· trnij nur:; de sources ex t6ri curt?s) 
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et plus rarement : 
bibliographies specialisees cc.iurantes cu retrospectives, signaletiqu· 
ou ar.alytiques 




bandes de magnetoscopes 
barides magnetiques 
C) Se·rvices d' aoDui documentaires ( tres rares) 
service de diffusicn selective d'In1ormation (DSI) 
services de q~estion et reponse 
antennes de liaison documentaire. 
Nous n 'avons pai:. note 1 'existence de servicE. d' interrogation "on lir.e 11 
ou'b:ff line". -("On line" provenant dir~ctement de l'ordinateur 
"off line" : non connecte directement a l 'ordinateur ) • 
Une partie de ces services provient de sources interieures au SAP.E!.... 
C'est aussi vrai pour les etudes, les donnees statistiques, les cart 
les "index'' (OMVS,CFN), quelques publications et des microforrr.es. 
Mais une partie apparemmE.nt plus vc.lumineuse de l'information provie 
de sc.urces exterie:ures : Ouvrages scientifiques et techniques divers, ma 
bibliographies, journaux ce resumes et J en nc..mbre moi~dre, syntheses, f 
educ a ti f s, etc •• •· 
3.4.3 Utilisation de la documentation et de l'infor~ation. 
Ce point merite d'etre exa~ine avec attention. Nous devons d'abord s 
gner que l'ensemhle des documents, informations ou services mentionnes 
surtout acce-ssible aux utilisateur·s localh:as dans la caoi tale de chaaue 
etat, OU bien quj travaille en relati0::1 etroite avec le siege d'ur.e 
c;;=g;nisation qui les leur fournit. Mais le manque de structures chargees 
de dif:f'user l'information et le coOt eleve des services constituent des 
contr~intes serieus~s pour leur utilisation, surtout lorsqu'il s'agit de 
utilisateurs lointains. 
Ceci note, l 'uti lisatic·n des resscurc~ s varie cc.nsiderablement d' un 
lieu a un autre, d'un centre a un autre et surtout er. fonction de la cl: 
tele. L'analyse pourrait porter sur deux aspects principaux : 
.a) utilisation des services documentaires pris au sens large 
b) utilisation du cocument c0u de l'information qu'il porte par l'utilis 
Concreternent, il est des bibliotheques, des centres et ser-vices :res peu 
utilises ; peut-etre parce qu 'ils ne sont pas attractifs, peu fonctic·nne 
OU S 1 adressent a une clientcle nori "demandeuse d 1 information"• 
,· 
D'autres attirent visiblemcnt des utilisateurs avides c~ conna!tre, 
~de t1~ver l'information qui leur est indispensable. C'est le caa 
par excm~le de bibljotheques tres fre~ucntces surtout par les etudianta 
( cont.ultation sur place ou pret) ; Cor.,n•e la bibliotheque de l 'Unherait6 
de Ouacedougou (30 000 ouvroees cla(.ses en CDU) laquelle indique une 
freqLentation de 1 toe lecteurs inscrits, en 19';7. 
Les Centres specialises, qui offrent l 'a vantage d 'ur danaine limi ti 
ont une clientele assidue, bien que reduite en nc:rnbre ; ils a'adressent 
a des utilisateur-a eu.x mer es specialises et ir:ettent A leur disposition des 
informations dont la p~rtincnce est jugee ~avorableme~t. 
tels que 
Aussi, les centres/c~wc du CIEH,de l'ADRAO, de l'Autorite du Liptnko-
Gourma , cew: des CAB, de l 'Orstoiii et des Instituta t"u GEPDA'!', etc, 
aont sans doute les plus pres de satist"aire leurs utilisate~rs, dana le 
sens des besoins exprimes ~n (3.2.2.) 
Il semble par ailleurs que lt!s 1nform~tions presentles acus la. fortae 
de prof.i la de resumes, de microfiches, de sy·r.theses, attirent une clien-
tele en ccnstant accroissement. Certains utilisateurs s'adress~nt aussi aux 
organisations internatjonales UNESCC, FAO, BIT, ONUDI, CMS, ••• Par centre, 
les grances biblicgraphies du tyJ:;e "Index" tels AGRINDEX (FAI)', Index OJ.iVS, ••• 
demcurent, 1ci, sous-utilisees, ~eut-~tre a csuse d'un certain manque de 
epeci.f1cit6 ccrrespon(ant a cette fol:T.lul~. 
Quel usaie des util.isateurs font-ils de l'in!'ormation? 
Bien qu'il soit 1:11Jlaise de repondre a la que3ti~~. eux-m~mes reconnai•-
sent ~u'elle leur sert avant tout a des fins professionnelles proches, au 
bien pcur accrortre leurs cor.naifsanc~s intellectuelles : chercheurs, 
techniciens, er.seignants OU etudiar.ts ••• Il s'atit ~enc d'un emploi 
auss1 1~~cdiat que posE.ible de l'infor~ation i ~•qui inclinerait en 
.faveur de son octualite et de la rapidite de sa transmjssion. 
Ace titr~, les int"ormations de pc.rtee technique ou pratique,ou encc.re 
facilitant ce qu'on a aprelc le Transfert de techr.ologie, devraient conna!tre 
au SAHEL ure erande fave1.:r : informatia> du t::;;>e "alerte", en metecr=ilci;ie, 
en prctection des cultures et des recoltes, donnees scienti.fiques, manuels 
techni~ues, etc ••• 
Mais part"cis l'utilisateur ne sait pas lien ce qu'il rect:~rehe, ct cc 
malentendu cree une doubl~ frustation : l~ sienne, vis a vis des services 
documcntaires, celle des documentz.listes, s'ils ne sont pas prepares A 
l'aider dans l~ formulation cor~ectc de s~s besoina. 
En bref, il apparait quc les ressources existantes au SAHEL Eont ac-
tuell~mcnt insut".fisainent:utilist"-es. Les cause~ identif'iees C::e cette situation 
sent essentieller.:ent - eauf let; cxccptic;ns siuralees plus haut : 
le ~unquc en documcntalistcs qualifies, 
les tle.fouts d~ classcment et de mr.i):1tcnance des documents, 
le manqu~ de moyem:: 1 cngcncirnnt le ciecouraccmcnt, 
u.,c.ciynainiGue irsufrisantc de nombrcux scrvic<?s cu gcst.ionnaires 
pour s.llcr u la r-encontrc d~s vti 1 isntcurs, 
le iran~ue tres frequent rle fvrmntion des utjlis:ltcurs vis A vis 
des pc.iss:lbi li tcs offertcs p:ir lcs cervices doc1.mcntaires. 
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D~s les divers cas ov l'on assiste l la bonne utilisiltion des 
moyens et l l~ satisfaction des utilisatcurs c'e£t parce que ces 
~acteurs netatifs ont pQ !tre eliminea. 
3.5 Evaluation d£ ln Situation Exi~tnnte. 
Nous tenons a souligner tout d'at:ord un aspect favorable~- l'impor-
tance de la documentation et de l'inf'on::ntion dans les i:-rocessus de d~..­
aent ef t reconnue par nantre de rctiponsabl es et tc·chni ci ens de& £ta tr. c 
certains m~me lui accordent une plilc:e de choix pan:i les pricri t~£ du f 
Ce q~i va de p;ir avec la aoif de conr.a!tre, et pour celil de s'informer, 
aanif~ent des jeunes generations saheli!nnes. 
En second lieu, et en revenar:t aux points marquants analyses precec! 
Les 
3.5.1/r:cyer:s documentaires*dont disi:·ose actuellemen1. le Sec~tar!at C:xe 
du CILSS nont d'instollation recente. Bien qu'ils aient deja ccn-tr!bue 
utilement aux activites du Secretario.t, le dcveloppem£nt preser.t n'est 
enc.ore en rapport avec l'fl11lpleur des ta.ches l acccmpl!~ : ctntralisatic 
et analyse des informatior.a de base, appui docurnentaire aux experts ••• 
Il est ~one rec~~~andable de porter rapidcnent le personnel de ce servi 
• documentairc au niveau prevu et de le doter des locaux et 1:1oycns c.or.iple' 
taires requia. Le benefice que les experts pcurraient att~ndre d'un Cen 
documentaire efficace ne fait aucun doute. L'equipe de ce centre dev::-~i 
porter une attention toute particuliere a ses liaiscns a~ec ler divers 
etats menbres pour cbtenir la dcc~~entaticn trnitant d~ planificativ~ e 
projets er. cours ; lE• defini tj on du dcr.iainc et lea desc::-iptions de post 
du personnel d~ Centre mcrit~nt d'etre particu:i~re~ent etudieea. 
~uant a l'Institut du SAHEL (3.1.B) en ccurs d'installaticn, 11 nou 
apparait souhait?ble qu'un cent.re d~ documentation axe sur la recherche 
la formation et le transfert de technologies y aoit etubli des l'o::-i61r. 
LA. enccre la definition du domeir.e, les respcnsabilites propres ~ chaqu 
mernbre cu personnel et aussi la methcdolcgie a appliquer devraient etre 
etudies avec scin. Selo~ les ~ecisions qui seront prises concernant 
l'etablissement du ~eseau documentaire du SAHt:L, une des res~JCf!sabilite 
l'Institut serait l'organieation de la coordination tiu reseau. 
(Voir Ch. V et Ann. V : Description du P.eseau) 
Une proposition est egalement faite (Annexe VI) 
"F.xemple d'opcrat.ion realiso.ble au SAHEL avec une aide ext1hieure" -. 
qui porte des indications relatives aux centres documentaires du Secret 
E~ecutif et de l'Institut du SAHEL. 
3.S.2. Il apparait indispensable et urgent d'effectucr l..:lr1ventaire 
des divers services documcntaircs du SAHEL, tel qu'il a ete demnncle 
par le Secretariat Executif du ClLSS, mais ce qui r.'a pu ~tre r6alise 
par ]es Cunsultants durant cette ~issicn, la duree prevue ne 19 per~ett 
pas. Cet invent41re rcquiert l'appui des corrcspondants du ClLSS ct la 
participation des Etats, ainsi qu'un leger appui financier. Le ques-
tionnaire deja elabore dans ce but par les ccnsultants (Annexe IV) 
peut-etre utilise. 
3.5.3 La nol1t.ic:uc nnt~onale en matiere de cocumcnt~tion et d'inform:it 
scicntifiqul' et technique es~ encore inC:cdr.e tlans Je:= ft<:1ts visit.cs, s 
au Sl:nei::ol. La nece:;~ite de l'orcaniscr, dnr.c un cont(.xtc riaticr.al elob 
couvrar.t l' ensemble dee scctc:urs r. 'est p::!s comp] ctcmer.t admise et des c 
cur1·cni::es cntre sPr.7.eii:-s arr!v.,.nt ~. :"l'<,ppo~cr ~ 4nc tel le coord~n;:t ion. 
Il rc:.r.ort i::curtnnl u 1 'cviucncc ouc c;:;ins une structure nalio1~alc u,;,tr 
• ( § - .3. l. '·· ) 
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au·a pra ti quement impossible d t etablir un rCSE au coherent Cl"tr1! le& Eta~£ 
SAHEL, aidant a rialiser le programme de lutte contre la ~chetts". 
3.5.4 Les archives et bi bl it">them1es n~tion:il es, sent dans un ~tnt de 
maintenance: variable. Elles constit~ent des fonds cie gr;iJ"de valeur, sur'::( 
dans les domair.ea des sciences hun:nines, de la statistique P.t de l'iconcr: 
Sous l'impulsion de certains re·sponsables dynamiqucs, ur. scuffle reno\a~': 
commence a S 1 Y faire sentir ; mais les credit& et moyen~ qui leur &Ont 
attribues, trop souvent d~risoir'!s, ne leur pcrmettent pas de jouer plei-
nement leur r5le, esser.tiel ds.ns l'obtention de l'infor'l!latjon. 
!.5.5. Les Collections des autres cer.tres et services se ccm~osent sur".:;. 
de documents dits "non conve~tionnels" (etucc::; rt.pport:s, cartes ••• que ~ 
ne peut ae procurer dans le corr.mer ce). C 'e£t la un tresor d' infol'!loatior.s 
·immediatement exploitable pour le developpe~cnt, mais Gui demeure inuti:; 
et m~rae menace ce di£pariticn. 
Les solutions : 
e) reorganiser inventorier et repertorier ces collection~. 
b) les analyser et constituer des fichiers pour tn permettM! l'utili: 
tion. Eventuelli:ment proceder l leur 111icrofichage. Ce -cravail est A conf.: 
l un personnel c:ompetent. l former danir ce but. 
3.5.6 Les produits documentaires offerts aux t'tiliaateurs ne couvrer.t 
que partiellement leurs besoir,a. 
Les chercheurs et techniciera specialises constituent une eli~ntele '. 
vorisee, en raison de ]'existence d'institutions deja a.1ciennes dotues cl~ 
moyers doc1..:raentai.::-es ad;;ptes. Ils di sposent aus:si de leur bibliotheqlie 
personnellt et de leurs propres circuits d' information ( colJ ?,ge~ invis!.'t: 
Pour lea auu-es utilisatevrs, pratiGUe.11ent l 'essentiel reste a. fair'! 
leurs besoir,s sont mal rec~ns~a. 
les produits documentaires o~ferta r.e sent pas toujours le~ plus sou-
haites. 
enfin aucune propagande efficace ne le& aide l con~ait~ et utiliser 
lea services existants ; il en resulte un 6tat d'15alement dramatique p01 
les utilisatcurs hors de la capitale de ces Etata. 
Pour surmonter ces dif!'icult~s, deux actions ;:>araissent indispf:!nsables : 
l'organisation de eervices dc~umentaires en vue de preparer des pri:.du. 
·a•accc·rdant oux besoins re!C'sentis par les utilisateur& ; 
la mise en oeuvre de precedes pcrmcttant la diffusion rapide de l'inf( 
mation dans chaque pays du SAHEL. 
3.S.7 Maii.; c'est surtout au nhcau de lo ">rofer;sion que se pr~sentcnt 
do prof0ndcs lacunes : 
le nombrc des :,p~cia.li!;;tcs de le docur.ientation est tr~s fajble, pa:-ti 
culicremeut rl::ins la c;.tccurie d~s rcr:sonnelz d'c.x~c~tion, aides ct a&<?nt 
divers. 
dans 111 pluptrt des cas le personnel en p!ace, mcntionn6 ci-dess11s, 
n' o pni; r·1?r:u dP. v[d t.:ic le fo:-motion 
• enfin l 'cru>cmbl< de la profeR~i.on n'est pn:; attractiv<•, soit par :1nnq 
de st::.tut:;, ';cit lors~u'il:; existent, por-::c quc lcs ccr.ditions offcrt<;~. 
so:1l ;;ellcr-.ent ticf.:·vor;:ib]cs quc Jes sr-i:cialir;tcs .:;'ori<:ntcnt vers d'aulr 
_ ..... _._ ___ . --,.-~·-·--1---·- .. 
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secteurs, publics OU prives, beneficiant ainsi d'avantages repondant a 
leur qualification. 
D'une maniere generale les previsions budgftaires i~scrites dans 
lea plans de developpement et au niveau des projets pour la documentation; 
sent infimes. Elles ne permettent ni d'acq~erir le materiel necessaire, 
ni-les services d'un personnel qualifie. Le resultat en est que la pro-
fession res~e encore deconsideree. 
3.5.8 En ce qui concerne la formation, une seule Ecole interetats 
assure celle des cadres professionels : l'Ecole des Bibliothecaires 
Archivistes et Documentali:tes de Dakar (EBAD). Elle est aureolee d'ur. 
renom merite. Mais ~lle ne forme actuellement, en 2 ans d'etudes, qu'une 
classe de personnel celle des cadres moyens. Cf. Decret de la Republique 
du Senegal r. 0 711204 du 9 Nov 1971. Du fait d'un equilibre dans les pro-
granunes entre les trois specialisations, le secteur de la documer.taticn 
et de l'information, prioritaire pour le developpement au SAHEL, et ou 
la demande est la plus pressante, se _trcuve moins favorise. 
Il apparait done souhaitable de preparer des cadres davantage poly-
valents et interchangeat.leS I d I Ur.e fOT.Ction S 1 I autre • 
Le manque de fcrmation pour les agents d'execution {aides biblio-
thecaires, aides dccumentalistes, photcgraphes) est l'un des obstacles 
majeurs a une bonne utilisation des ressources documentaires existantes. 
Aucun recyclage n'est prevu pour les agents actuellement en place. 
Enfin, il n'est pas prevu la possibilite de s'instruire dans l'emplo: 
des moyens documentaires, pour les utilisateurs et en particulier pour le~ 
responsables et techniciens app~les a y recourir. Ainsi, il serait cssen' 
en dehcrs de la formation deja donnee par l'EBAD, de disposer d'u~e 
ecole reg:ionale_pour former les agents sube.J.ternes de la documentation, 
de prevoir un cyc .... le de formation acceleree pour· les agents actuellemei 
employes. 
de dis~enser un er.seignement condenslal'adres3e des civers specialistei 
et techniciens durant leur formc.tion scolaire, 









IV - CONCEPT ET FOP.l'·~ULATION O'UNE STR1'TF.GIF. DOCUHENTJ\JRF. NJUR LE !;AP.EL. 
4.1 - Buts ~ atteindre. 
Le Reseau de documentation sci ent1 fi que et technique du SJJ'EL devr< 
repondre a quatre objectifs principaux : 
l. couvrir la doc1,;111entation -et ! 'information qui correspcr.den't au 
pro&ramme du CILSS. 
2. fournir aux utilisateurs le~ j nformations et la docuinentati on cit?<! 
attachant une importance particuliere aux util isateurs propres A l' Il"s"".!. ! 
du SAHEL. . 
3. en oreanivant l'acccs aux sources ext6rieures, aider au transfer: c 
technolop,~~s par le truchement de la docur.ientation scicntifique et tee~~= 
4. faciliter la cooperation interetats en matiere de dc~uoenta~ion sc: 
tjfique et technique, &rice l la normalisation des proce~urea. 
4.2 - Definition du dom~ine a couvrir. 
(1) Le domair.e l couvrl: doit corresponcre au proera.r..r.ie du CI~S. 
Ce pre.gramme est tres v~ste parce qu' 11 comprend l 'ent.ernble des sciences 
et des techniques intervenant 1fans le de'lieloppement. Pratiquement, eels 
• about.it a definir les uandes rubriques, en temmt cor:ipte toutefoia dei: 
priori te$ deaagees par "le programme de Ou~gadoui.tou" arrete par les Eta'::. 
A) Grandes rubrioues du dcna1ne 
l. Ressources nat~rell~s 
2. Res9ources humaines 
3. Sciences humair.ea 
4. Sciences appliquees et tE.chniques 
5. Activites (sectorielles) de develcpper.:ent 
B) Aspects prioritaires du prt'E',l"amme de Ouagadc-ugou. 
l. Productions 
cul turcs seches 
cultures irriguoes 
~levage en zone sahelienne 
p!c:hes 
2. Mesures d'accon:paenement 
Resaources humaines, ~ducation, iormation 
Ecologie 
Rec here he 
Adaptation de technologies. Ener&ies nouvelles 
Stocka&e des produits 
Commercialisation. Prix. 
Systemes de transports. 
3. Aspects splcifigue.! 
Economie du Cap Vert 
' \ 
Le volume des documents conccrnls est difficile a cvaluer car ilr: 
ae repartissent entre plu3ieurs scctcurs. Iis provi~nnent aoit du SAH£L, 
· eoit de l'ext~rieur ............................. \ . . . . . . . . . . . . . . . 
c~.·rroposition~ pour une stratc&ie de lutte centre la sccheresse et le Jcvcloppe~ 
·dans le Sflhf11. OCDE • r.lub du SWiel, J;:invicr l!>/7. 
-·---.._.-.. --.~····-· ,.,. ........ .,..--.-. ·-.·--·--- ... ______ ... --··-· ... -------- ............ ~'"'-:-·--------- ... --.-...,..._~. ··- -.... - ·.··. , .. · ..... ~ ·-;-"':_ ... ____ "" .. --- .... 
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Avant toute o.utre operation il conviendra d'etablir le volume de la 
li tterature a ccuvr i:- qui correspond au domaine, avec le pl us de precisi or .. ; 
possible, en distinguant : 
1. La docurne:.tati on produi te sur place. 
2. La docume::tation produite a l'exterieur, 
et pour c.haque rubrique : 
a) la documentation ancienne, 
b) la documentation coura.nte. 
Comme premiere et sommaL-e evaluation, nous avancercns avec prudence 
le chi~fre de 4 ~ 5 000 ~ocumen~s produits, par an, i l'interieur du 
SAHEL 1 le nombre de documents pertinents tPar an, en provenance de l '-o.x-
terieur est certainement bien plus consid~rable -: dix fois plus apparait 
un ordre de grandeur plausible. 
Quant a la documentation ancienne existant sur place et tr~itant d~ 
domaine scientifique et technique, seul un inventaire peut en preciser le 
volume. Les consultants estiment les fonds rencontres lors de leurs 
visites de l'ordre de 254 000 docur.ient~ ; ceci n'est qu'une indicaticn 
portant sur les seules bibliotheques visitees. 
4.3 - Services et Produits a fournir aux Utilisateurs. 
Les produits documentaires actuellement disponib~es ont ete indiques 
en 3.3.2. Ils sont, rappelons-le, incornplets, ne couvrent qu'en partie 
les besoins, et sont souven~ mal connus ou hors de portee. Il n'est pas 
suffisant de dire quels produi ts il convient de prevoir pour les utilisate._: 
Mais la strategie prc.posee doit encore montrer comment ils pourront e"tre 
prepares, obtenus et diffuses. 
Les prcdui ts qu' il est recommande de fournir sont : 
- Ceux existants deja apres an:elicration quanc necessaires ; 
- des catalogues collectifs des bibliotheques de chaque pays (etatli~ 
par voie manuelle ou rnecanic;ue) ; 
des fiches bibliographiq~es ; \ 
- des tables de sommaires : 
- des syntheses plus norr.breuses ; ~ais dans des cas particuliers a 
preciser : Secretariat Executif du CILSS ; decideurs ••. etc. 
les Services suivants seraient ajcutes progr~ssivement : 
services de diffusion sflective de l'inforrnation (DSI), par 
profils "standards" ou "perscnnels", comportant des rE:ferences avec r<e:ur.ie:: 
services de ''c.uestion et reponse"' avec interrogation eventuelle 
de bases exterieures ''on line" ou "off line 11 , par exemple par mini-ordina-
teur utilisant bandes ou cassettes. 
- coll~ctions ce microfiches, portant sur des dcmaines presentant 
de l'intcret pour les utilisateurs, avec des lec~eurs adaptes au climat 
(Cf. experience OMVS, ADRAO) 
- Banques de donnees ponc"':uelles, generalement chiffrees 
- Services d 'ale rte compl€mentaires, notair.ment r:ieteorologique. 
en relation ave~ l'agriculture. 
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4.4 - Choix d'une Strategie. 
4.4.1 Orientations ootionnelles. ~vantage~ et Inconvenients. 
En vue d'etatlir un Reseau dccumentaire du SAHEL, nous avons reter.u 
et proposons deux grandes orientations, parce qu'ell£s nous ont paru les 
mieux adaptees a la sit~ation, parmi les diverses solutions possibles : 
1 - La PREMIERE fe:rait un large emploi des moyens traditionnels existants. 
Les services et centres travaillant a collecter et selecticnner la docu-
mentation des divers secteurs (centres sectoriels) seraient renforces 
- voir et&blis si necessaire_ - puis associes aun Centre national. 
qui regrouperai t, et trai terai t les dc.cuments. provenant des centres sec-
toriels. 
Ainsi serait constitue un veritable re~eau documentaire au niveau 
national, operant manuellement et charge de l'information prod~ite a 
l'interieur du pays. ne 
Bien entendu rien/s'opposerait a ce qu£ les centres actuellemer.t 
mecanises poursuivent leurs operations selon leur procecure habituelle. 
Une association des divers centres nationaux ser~it alors organisee 
en vue d'etablir une cooperation d'ensemble pour les Etats du SAHEL, a 
laquelle les cer,tres travaillant presentement sur une base regi onale 
(CIEH, OMVS, LIPTAKO, GOUHMA, ORS'IOM 1 etc.) seraient invites a apporter 
leur contribution. Ces d£rniers centres ~rendraient en charge la couver-
ture du dor.iaine cor-respondant a leur voca·::ion' en dechargeant ains,i les 
centres nationaux. 
II - La SECONDE 1 tout en utilisant le meme potentiel documentaire que po~~ 
1 -, tendrai t a l 'adoption de orocedur·es informatisees, dans chacun des 
Etats membres. 
Dans ce cas, des Centres de documentation nationau:x informatises, seraier.t 
etablis le plus rapidement possible. puis associes au niveau Sahelicn, 
ce qui constituerait, comme pour I, un reseau d'ensemble coordonr.e 1 auquel 
les centres trevaillant sur une base regjonale seraient invites a parti-
ci~er ainsi qu'il a ete indique dans la premiere alternative. Une Base 
cc~mune de rassemblement et fusion des donnees serait alors orga.~isee 
pour l 'ensemble de ce reseau de type informeti se, (fusion de tan des) • En 
rneme temps serait developpee une ~rocedure d'acces awe grandes ba~es 
mondiales d'information scientifique et technique. 
La description d'un tel reseau est donnee en Annexe V. 
Avantages et inconvenients. 
Les avantages et inconvenients de l'une et l'autre orientations pro-
posees ci-dessus sont evidents : 
Dans Jes deux cas il en resulterait l·ne ar.ielioration profonde de la 
situaticn existante, a la fois grace a une oreanisation plu~ rationnelle 
des ribliotheques et des centres cu services document;;ires 1 et par l'har-
menisation de leu~methodes d~ travail. 
La premi~re orientation serait aisee i realiser et relativement peu 
couteuse. Elle permettrai t d' organiser de petits reseau:x fE1ci 1i tant des 
echanges d'informations ~'un pays i l'autre et aus~i la preparation de 
~roduits documentaires hcmog~nes. Ces reseaux seraient toutefois de pcrt6e 
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limit&e et leur coordinaticn r6&ion::ilc risquc e.•etre d~licate. Les grarde~ 
bases documentaires mondiales sc~aient difficiles a exploit.er et, part.ant. 
l'obtention de& informatior.s v~n::int de l'extcri~ur ealaiste. 
Malgre certain& dcs~vantnr,cs, cette voie pourrnjt cependant per-
Nttre un pasao.ee progret.si r vers unc option ul tericurc infonnatis~e. 
La sccondc orientation scrait evide1:1ment plus coGteuse, ~ais per-
•ettrai t un trai temer.t rupitie ct. exhaustif de la document'- tion acienti r:ci:... 
et technique de source s3hllienne ct exterieure. ~s produi ';;s docutr.entai :-e' 
homogenes et plus varies pourraient ~t~ prepares, au b~ncfice des utilis~ 
teurs. En outre l 'utilisation des grar.des bascf. documcntaires 111ondi21.les 
aerait hautement facilites, r..race A l'cmploi de procc~es info~atiqu~s ~: 
au rattachement aux rfseau:.. clc telecommunication or.cessibles. 
Les dlvelcppernents que l'on peut imaginer ~cur un t~l systeme situer&ie~~ 
le SAHEL dana le contexte de l 'evolutior. des science!: doc\.·men<::airf!!S ~oder-· 
4.4.2 - Princi~es de Base 
Quelle que soit l'option adoptee alle se rfllllencr~it au sche~a clas-
s ique m.i i vant : 
·A/ Collecte des documents interieurs ; Acces aux documents ~xte~iecrs. 
B/ Traitement des information~ et preuar~tion des produits. 
Ceci peut se fai~e par des proced~s ~anuels OU mecaniques. 
C) D1ffusion de l'infornation. 
Pour la realisation des activites decoulant d~ ce sche~a, 11 &ppa-
rait indispensable de prevoir un lar•e crnploi des structi.:res et s€rvices 
existants, en evitant des creatic.ns nouvelles lourde:s et di!'pendieuses, 
tout particulierem~nt dans le cas de l'adoption de procedures informu~i~u 
(Utilisation des centres de calcul informatique en ~l&ce). 
Les techniques de diff'uHion de l'information, peu utilisees ju~qu 
devraie~t fai~ l'objet d'un inter·et aussi soutenu que celles permettar.t 
collecte des doci·ment:s, le trai tement des dor.nees et la pr,paratior. des ·· 
ties" (produits ciocumentaircs). 
4.4.3 Compara5son ~ethodologique \ 
Pr~cisions ~ue, pour les deux orientations envi~gees la collect~ 
dc,cuments sera sssuree selcn le mene proccssus traditionnel. Mais c'est a 
nivcau du traitement des <!cn:ic~::; que les voies divericront : l'une contir. 
ill utiliser un traitement manuc·l - a l'exccption, toutcfois, des cent:;:-es d 
atecanises - et l 1 autre er..ploy1:mt des proced~s mccar.iques, l haEe d'info:""T" 
tique. F.nfin, dans lcs deux cas, les mcthodes de diff\;~ion de~ infornntic 
seror.t semblables, rnais la scconde orientutio:i offrira en plu~ la poss::i b~ 
d'utiliser 1' ordinateu:- <!i'lns l:i recne:-ct:e docu;;:entaire. 
(Cf, Annexe V. Description du R~seau) 
On notera aussi, qua', dans chaquc ens, uoe coordination des activii 
devrait itre ~tablie i l'l~hclon ~ieional, en principc scus l'igide de 
l'!nstitut du S/\HEL. 
Or: sait oue la cru<ltfon ~ff<:ctivc rle l'Tn~titut :Ju Sf.iii:!. a etc,~.:: 
p.:u- le Conseil .des Ministrci; du CILSS, lor:> de ::;n ri'.·union L N'L'jir.er-.a en 
Dcc;embrr:? 1'376 (He'.';olu\.ion r-. 0 :::/l.:l·l/6) ot. £~on i11:;tal!:.it ion 1.n:·vuc u Bn1r .. ;ko 
.. -... __ ........ _ .... _ .. _.. ·--·----~·-- -·~--- --· - --···. 
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Ace jc:.ir, le programme de l'Instut du SAHEL, n'a pas ete definitement 
ar~te. D'apres l~s travaux de la reunion qui s'est tenue a Bamako en 
Avril 1975 et dent les conclusions furcnt adoptees par le 6e Cor:seil 
des Ministres, le role de l'Ins~itut du SAHEL serait : 
1. La collecte et la diffusion des resultats de la recherche ; 
2. Le transfert et l'aci:ptation des technologies ; 
3. La promotion, l'harmonisation et la coordination de la recherche 
4. La formation. 
Corrune on l'a vu (INTRODUCTI0N) les deux premiers points impi)quent 
que l'Institut du SAHEL puisse dispo~er rapidement des resultats des re-
cherches entreprises dans les EtEts membres et aussi d'informations permett; 
le transfert eta:iaptation des technologies. 
I1 s'agit la de deux types d'information differents, les premieres 
provenant essentiellement de l'interieur des Etats membres du CILSS 
et les autres surtout de l'exterieur. Dans ce but il nous parait necessaire 
de prevoir un service documentaire specjalise, fonctionnant comme centre 
de documentation de l'Institut du SAHEL, qui travaillerait en relation 
etroite avec l'equipe de specialistes de l'Institut pour analyser les 
· resultats des recterches effectuees dans les divers pays saheliens. Son 
premier rel~ serait d'abord la ~reparation de syntheses sur l'avancement 
des recherches et la diffusion des resultats. 
Le centre de documentation de l 'Inst:i tut devrai t etre 2. meme de four:-. 
aux specialistes toutes informations concernant les progres technologiq'..les. 
De notre point de vue,ce sent la des activites bien specifiques du 
Centre de dcc'...lmentaticn de 1 'Insti tut du SAHEL et er. relation (;t:·oi te avec 
le role attribue ~ l'Institut. Elles ne devraient done pas se confondre ave· 
cell es d 'un Reseau de documentation scientifique et technique couvrant 1 'er-, 
semble des actions de developpement des pays du SAHZL. 
Le role du dit Reseau serait d'aider a l'org~nisation dccumentaire 
de chaque pays en definissant une methodclogie commure et en preparant 
l'harmon:isation des precedures ; il devrait participer a l'claboration de 
certains produits documi:ntaires et faciliter l'echange de ceux-ci d'un 
pays a 1 'autre. 
Il constituerait done un outil de travail privilegie pour l'Institut 
du SAHEL, lui fournissant les informations que le centre de documentation 
de l'Institut ne detiendrait pas enccre. 
Mais il semble souhaitable que la coordination du Reseau documentaire 
soit assurfe au niveau ce l'Institut du SAYEL, etant donne le role prcpcn-
d~rant que l'!nstitut est appeli A joucr dans les activitis scientifiques 
du CILSS. (Planche I) 
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On pe·ut envisager de confier pratiquement cette coordination a 
UNE COMMISSION DE COORDINATJON, composee des responsables des Centres 
de documentation nati onawc et regionaux. 
UN COORDONNATEUR, Secretaire permanent, dote d'un petit secretariat. 
On verra (Annexe 5) que l'adoption de la seconde orientation, a base 
inf~rmatisee, necesEiterait l'emploi d'une BASE DE DONNEES commune a 
l'ensemble du reseau. Par suite, une liaison directe entre le centre de 
documentation de l'Institut du SAHEL et cette Base de Donnees est a recom-
mander. 
D'une maniere generale il faut bien reconnaitre que la localisaticn de 
l'Institut du SAHEL et cu Secretariat Executif du CILSS en deux sites 
differents rend moins :facile l'implantation des structures communes du 
reseau. Dans le cas oti une meme localisation eut ete adoptee, un seul centr 
documentaire aurait pu servir a la fois les besoins de l'Institut et ceu.x 
du Secretariat Executif •. 
Par ailleurs, dans les conditions presentes, la base de donnees commune 
serait vraisemblablement installee dans l'une des localites disposant de 
moyens informatiques de capaci -ce suffisante : Dakar, Ouagadougou ,-ou Noua-
..;~chott (a partir de 1978). 
!l serait souhaitable, pour des :::-aisons techniques comprehensibles, 
que le coordonnateur du rcseau puisse avoir des relations etroites avec la 
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V - nESCRIPTlO~ DU RESFAU. 
-la descri~tion du .reseau et des procedurec techniques est repartee 
en annexe V. 
V1 - FOP.MATION. 
6.1 - Niveaux de fc:rmation requis. 
Sont consideres 
1. La formation professionnelle.des p£rsonnels et a.gents de la 
documentation. 
2. La formation des divers types d'utilisateura. 
6.1.1 Formation des Personne!~t Ag!~ts de la Documentation. 
Troia niveaux BC>llt l ~tenir : 
A) cadres superieurs 
C'est la categorie A du statut genex·al de la Foncti::in PubliQUe 
(Baccalaureat • 4 ans/licence). 
On y trouve des conservateurs d'Archives 
des conservateurs de biblioth~ques 
des directeurs de centres de documentation. 
Pour ces cadres, en l 'absence d'une Ecole r~gicr:ale, ! 'admission l 1 •i:·cole 
Supericure des Sciences Documentaires de Rabat, Maroc, pourrait ~tre re-
cherchee, ainsi qu'a des Ecoles comparablcs hors du SAHEL. Les besoins 
estimcs dans cette categorie seraient, i~medi~tement, de 4 cadres en moyer.ne 
par Et.at, soit environ 30 pour les 8 Etats, dont 80 S francophones, 10 " 
anglophones, lC % lusitophcnes. \ 
B) cadre~ l!•oyens 
Il& correspondent a lo categorie B du Statut general de la Fonction 
Publique (Baccal2ureat, ou admission du personnel er 1'onction, selon des 
dispositions prevuea, ou sur concours + 2 ans de fo:rmetion). 
Il s'y trouve des archivistes 
des bibliothecaires 
des documentalistes. 
Ces cadres eont actuellen1ent fr,r-rr.cs par l'EBAD de Dakar, (voir 3.3.4. - B.) 
Les ber:oins immediats sont evaluc~, au r:iinjmum, a 200 caC:res dc(:?O A 30 
par Et.it} dont 90 % francophoncs, et 10 % repartis entrE anglophones et 
1 ut;;;.-opll ones. 
re ce total' ncus estimon~ a GO '.::: C'.'JViron les bcsdns en docume:italistes 
1 es autres personnels devr.ai cnt rcccvoi r unc !'orma t:i on d;ivantnge polyval em:e. 
Un recyclage scrii1i t a orr::ini~cr po-.1r le:s c;Hir~s cu .r·locc dcpuis au moins 5 
ans, port<lnt' sur les methodc:; clort:mc11tnircs m0dcrnes. Pour ce fnire, 11 
s'avcrn nce;c-•;r • .airc d<? renforr.er lcf: 1.1oycr•a nctucl£ de l'EDllD pour a)-
accroitre le ncmbre d'elevcs uc. '10 t. GC ':.:, b)- ureaniscr le rP-c:yclnge des 




C) Agents d'Execution 




· reprographes, photograph es. 
Ils sont pcur l'instant peu nombreux et il est important d'en prevoir 
la formation rapide ; les besoins, difficiles a estimer .,cnt €-values 
a environ 25 agents par Etat (~ 200 au total), immediatement. 
Ils pourraient provenir 
I - des agents en place, dont le recyclage rapide est imperatif, apres 
des tests probatoires, qui pourraient rel ever d 'une commission "ad hoc" . 
II- de la formation, par exemple sous fcrme d'un cycle accelere, 
( d 'une duree de 6 e. 10 mois) dans une Ecole specialisee, a creer au SAHEL. 
Elle pourrait fonctionner sous l'egide de l'Institut du Sahel et recevoir 
le concours d'organjsmes qualifies : Institut Panafricair. de dev~loppcment 
SEDAGRI ••• etc. Elle assurerait aussi le recyclage prevu en (I). 
Pour ceux-ci est recommandee : 
A) Une formation permanente, qui devrait faire l'objet c!'une etude separe~ 
et incluerait : 
des cycles de conferences, des e~tretiens, 
des articles, bulletins de presse, 
des causeries, radio, fi).ms, etc. \ 
B) Une for-mation dans le cadre de l'enseig~ement universitaire ou du 
2eme cycle : 
conferences d'initiation, en nombre limite (3/4 par an). 
- travaux pratiques de recherche bibliographique. 
- visites de services documentaires, etc. 
Cet enseignement viserait aussi bien etudiants et eleves que J::rofesset.!: 
des universites, Eccles Superieures et Secondaires, Eccles Techniques, et 
pourrait et~e donne par des cadres specialises OU des professeurs en docur 
tat ion. · 
Prevoir aussi l'usage de media educatifs. 
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VII - ACTIONS PROPOSEES. 
Au terme de cette etude d'une strateg.ie doc~~entaire pour le 
SAHEL, lE:s consultant=. proposent que des actions soient entreprises 
des maintenant, ce qui permettrait de modifier ra9ideme~t et pro- . 
fondement les conditions d'acce~ a la documentation et a l'informa-
tion scientifique et technique, et de leur utilisation. 
Les actior1s propose es ccmprennent 
-A) des decisions politiques 
B) des actions d'organisation 
C) des actions techniques. 
Les unes peuvent i~tervenir a court OU moyen terme I d'autres 
a plus long terme, ainsi qu'il est indique dans le TABLEAU II. 
Certaines de ces actions pourraient, comme on le verra, ~tre 
realisees sous f•::ir:ne de PETITES OPERATIONS, financees separement, 



























. d' organisation 
ACTIONS PROPOSEfS -
---·------------",.-----~-------·-··-------... TERM£·· ',l}: 
NI VE AU CILSS NIVEAU DES ETAlS MEMBRES 1 C M L :REALISABLE SCUS FORM! D'OPERATI8N) 
·~------~~-~--------~-------·-----------> ) 
Option pr6liminairer R6seau 
type I ou II. 
D~signation d 1une ~eae de 
Donn/;ea commune 
9re~nioation du rfeeau doccm. 
: du SNiEL. . . . Centre Doc. de l'Institut 
ou SAHEL + renforcernent 
I X 
I I X 
:Dl;finition d•une poiitique docu~' X 
:mentoire 
: • Conmdeeion nationale 
documt:ntaire; 
.. Centre national de docu~. 
•• Statut de la profesolon 



















c. Uion Secret.ex6cutif 
06£.ignation Coordonnateur du 
rf&eau et cOmllliasion dee 

















Or~flnisotion Base d'acc~s aux: 
bases ext~rieurcn. 
Formation I X 
Cadn~s aup6rieurs 
Ecole ti• Agents techniques de la 1 
d?cumenta tion · 




: Inventaire dee service• exiatanta 1 X 
/ :Etabliar.ement C.Nat.Doc.etC. sec-
:toriele X 
:ncorr.en. Biblioth. et X 











X I I ) 
X X :bourses d'~tude 5 premi~rea annlet 











+ 2 consult. x e mole 
flnancement 
:op/typa projets (n&tionaux) 
:op/Appui person. + flnanc. 












(1) c: • r.ourt 
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TABLEAU - II . l.CTIONS PROPOSEES ~ te) 
Terme (1): 
TYPE D'ACTION . NIVEAU CILSS NIVEAU DES ETATS ~EMBflES C M 1 L :REALISABLE SOUS FORME D'OPERATIOH 
~~--~--~~~--~~~~~--~~~----~--~--~----~----~--~----~~~----~~~------~--~--~--------------~> III-Actlcn'l tcchnigu~~ 
( 1. M~thodologie, Proc6dures 




( 2. Hepartition du Domaine l ) 
( couvrir 1 regional 1 X 1 ) 
( 3. Adoption 1'un theeaurus ) 
( Multlsectoriel X 2 conMultante x 5 mois. ) 
( 4. Preparation des produits Doc. ) 
( : "SAHiZL': X X ) 
( • • Catatalogue ccllectif fondst ) 
( docur.ientaires 1 X X : op./app111 person. + financ. ) 
( • • R.!pert<'i 1·ea X X 1 ) 
( • • Biblioeraphie r6tcospective: ) 
( "SAHEl. 11 • I X ) 
( • Bulletin biblloaraphique :· ) 
( courant Sahel. : X X ) 
( S. et 5 tis Operation "ssuvetage'' 11 tt6- Op6ration "sauvetage .HtUralrtt 1 ) 
( 1 rature non conventionnelle non convention. 1 X X op./appui (5t<ne env.) ) 
( 15. et 6 hie Operation 11 sauvet&ge ·cartee et: OJ>~retion "aftUVt!tage" cert:ea et 1 ) 
( plans plans X 1 X 1 op./appui (4ana env.) ) 
( 7. Inlerro&atlon beaea exter. X 1 X op./minl projete ) 
( B. Banquee de donneea epecifiquea: X op./minl projets ) 
( et i:ervices d'alerte X :. X op./min1 projeta ) 
( 9. R~partition du dOMaine l cou- ) 
( 1 vri r X l X I ) 
( 10. Dfbut des activith docUll. t X •.,. ) 
(11. (•5bis) ) 
(12, I ( • 6 bis) ) 
(13. Service "queetlon/r!ponse" 1 X 1 ) 
( ) 




(1) C "'Cnurl 
J.I ot tfoycn 
L ., l.0111'. 
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7. 1 - DECISIONS POLITIOUES. 
A) Au niveau du CILSS. 
1. OPTION PRELIMINAIRE sur une procedure d'ensemble pour l'etablissement 
d'un RESEAU DOCUMENTAIRE, soit de type I- traditionnel, soit de type II-
informatise. Elle devrait conduire a une etud~ des cou~s et a une decisio~ 
finale sur l'orientation adoptee. 
Une option intermedi~ire peut aussi etre envisagee, (passage progressif 
d'un reseau traditicnr.el a un reseau ir.formatise.) 
2. Designation event~elle d'une BASE DE DONNEES COMMUNE 
{orientation - II) 
B) Au niveau des Etats Membres du CILSS. 
3. Definition d'une POLITJQUE DOCUMENTAIRE NATIONALE. 
dans ce but 
4. Creation d'une COMMISSION NATIONALE DE LA DOCUMENTATION ET DE 
LtINFORMATION SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES. 
5. Etablissement d'un :CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION. 
6. Promulgation d'un STATUT DE LA PROFESSION DOCUNENTAlRE 
{Archivistes, bibliothecaires, documental~stes, reprographes). 
7. Instituticn d'un DEPOT LEGAL. 
7. 2 - ACTIONS D'ORGANISATION. 
A) Au niveau du CILSS. 
\ 
Al-ORGANISATION DU P.ESE:AU DOCLVENTAIRE DU SAHEL. 
1. Creation d'un CZNTRE DE DOCUMENTATION DE L'INSTITUT DU SAHEL et 
RENFORCEMENT DU CENTRE DE DOCUMENTATION DU SECRETARIAT EXECU1IF DU CILSS. 
2. a) Designation d'un COORDONNATEUR cu Reseau et installaticn de son 
secretariat. (P. ex. aupres l'Institut du Sahel). 
b) Etablissement d 'une COMMISSION DES RESPONSABLES de centres 
nationaux et regionaux de documentation. 
3. Organisation d 'une BASE D' ACCES aux bases exterieures·. 
A2-FOR!1AT!Qrl. 
4. Organisation de Bourses d I etudes pour la :-ormation de cadres supe-
rieurs de la documentation. 










6. Renforce~ent des ~oyens de l'EBAD, Daknr, pour 
eccro!tre le nor.:bre d'eleves &ctuel de 40 ~ 60 %, pendant 6 ~ois. 
Organiser le recycL1ge des cadres en place. 
7, FORMATION DES UTILISATEURS 
J) Au niveau den Etnts mer:ibre~ du CILSS. 
B. INVEN'!'AIRE DES SERVICES EXISTANTS 
9. EtabJ is5ement de CENTRES DE DOCUl-lENTATICN SCIENTfflOUE ET '!'ECHN!Q'iJE 
-NATIONAVX e'; de CE:N7RES DE DOCUl-:ENTATION SECTORIELS, en vue de consti t:..:e-
un reseau nationa.:. de docur:ient.ation scientif'ique et techni~ue, (projets 
nati o:naux). 
10. REORGl.J'IJ~ATICN ( selon le cas) DES BIBL!OTHEQUES ET SERVICES DOC<..":·~Er;­
TA!RES. 
ll. Orcanisation de la DIFFUSIOtl DE L'!NFORMATION DOCt;l·'.ENTAIRE, (par e:(. 
dans deux pays d'abord.) 
\ 
ACTIONS TF.CHNIQUE:S. 
A) Au niveau du CILSS. 
l. Adoption d' une ~1ETliODOl..OG!E ET DE PROCEDURES DOCU1·~EHTA!RES COMMJHES, 
en accord avec 
0
les recles UNISIST (UNESCO) 
2. Repartition du DOi·lAINE A CCUVTlin par les centres reeionaux. 
3. Adoption d 'un TiiESAl!HUS !>IULT!Sf.CTORIEL COMMUN • 
.4. Preparation de:l PHODUITS DOCUl·lENTAIRES "S,\J-IEI.": 
Tela 




Centres et Services 
Chcrchcurs ( l la charge de l'I.S.) 
Stations ••• etc. ( a la ch::1rae de l 'I.S.) 
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Bibliographie retrospectiv€ (index) du SAHEL a partir des bandes 
existantes 
Bulletin bibliographique courant du SAHEL,etc ••. 
OPERATICNS S?ECIALISEES COMMUNES -
s. OPERATION "SAUVE!AGE" DE LA LITTERATURE NON CCNVEr~Tiom.'ELLE 
(avec microfichage et catalogage.) 
"6. OPERATION "SAUVETAGE" CARTES ET PLANS 
(avec m~crofichage eventuel et catalogue.} 
7. INTERROGATIOfJ DE BASES EX':'ERIEURES 
8. Mise en service de BANQUES DE DONNEES Specifiques et de SERVICES 
D'ALERTE (A.gro-meteo, protection des cultures) ••• 
B) Au niveau des Etats membres du CILSS. 
\ 
9. Repartition du DOMAINE A COUVRIR \ 
10. Debut des ACTIVITES DOCUMENT AIRES Collecte des docwnents, 
selection, analyse, traiternent, preparation des produits, 
diffusion. 
OPERATIONS SPECIALISEES - \ 
11. OPERATIONS "SAUVETAGE" DE LA LITTEP.ATURE NON CONVENTIQNJ';ELLE ( 5 bis). 
12. OPERATION "SAUVE7AGE" CARTES ET PLANS {6 bis). 
13. Mise en place de services "QUESTIOtlS ET REFONSES", avec acces a 
l'informaticn exterieure, (par· exemple avec emploi de mini-ordinateurs) 
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VIII INDICATIONS POUR LE CALCUL DES COUTS ELEMENTAIRES ET DU FINANCE!·:£:: 
Corl"me il a ete precise, 11 n'appart~nait pas a la presente mission 
de donner le detail des coOts des diverses operations propose~s. 
Toutefois, les consultants ont cherche a rassembler quelques elements 
de base, reunis dans le ~ableau III, ci-apres, afin de permettre l'eta-
blissement de ccuts elementzires, lesquels, on s'en doute, sent variable$ 
d'un pays a l'autre, selon les circonstances. 
8.1 ~ Donnees de base pour le calcul des coCts elementaires. 
(Voir .tableau III : Donn€es pour l'etablissement des coCts elementaires). 
Les elements presentes concernent : 
A) Le PERSONNEL pour 
1 centre national de documentation (automatise ou non). 
1 centre regional (automatise. OU r.on). 
1 centre de documentation sectcriel, de service o~ d'Entreprise. 
1 base de donnees. \ 
\ 
B) Les MA~ZRIELS ET EQUIPEMENTS r.ecessaires, selon le cas. 
Les elements a utiliser pour les centres de type traditionnel 
(orientation I) sont aussi valables dans le cas de(l'orientation II) 
basee sur l'emploi de l'iniormatique. 
* Voir aussi: 
ANNEXE VI. Exernples d'Operations realisables au SAHEL,avec un appui 
exterieur. 
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Les elements lies a l'ordinateur ne sent valables que dar;s ce dernier 
cas. 
Notons qu'un centre pourrait fonctionner dans le cadre de l'une ou 
l'autre orientation er. n'ayant a sa disposition qu'une partie seulement 
des moyens prevus, s'il peut obter~r par ailleurs l'utilisation des moyens 
complementajres (ex. cas du traitement informatique des donnees du centre 
CFM de Niamey, effectue sous contrat par le centre de documentaticn d'Alge: 
8.2 - Approche du Financement. 
Une fois les decisions prises concernant les diverses actions a entre-
prendre, le cout de chacune d'elles pourra etre etabli, ainsi que le cout 
des services communs, (centre de documentation de l'Institut du SAHEL ; 
fonctionnement de la Base de donnees commune ; di verses acti ')ns techniques 
regionales, etc.). 
Il semble que le financement pourrait etre recherche et obtenu aupres 
de trois types de sources financieres 
A) A la charge des pays membres : 
Les batiments et installatior.s a vocation nationale • 
• Les personr:els, ·materiels et foncti onnement pour les acti vi tes documenta: :· 
courantes, au niveau national - a l'exception de celles prises en charge, 
meme temporairement, au titre d'une operation, sous forme d'assista:1ce 
technique exterieure. 
La formation des personnels, agents, et des utilisateurs nationaux. 
B) A la charge du CILSS, au d'organis~es regionaux . 
• Les batiments et installations a vocation regionale • 
• Les personnels materiels et le fonctionnement, pour toutes activites 
documentaires interessant lfensemble des Etats memb~es, OU bien reg:.onale:: 
a l'exception de celles prises en charge par d'autres sources de finance-
ment • 
• La formation des personnels et agents utilises pour ces activites • 
• Les reunions et colloques, les deplacements et voyages indispensables 
a une bonne marche du reseau documentaire du SABEL. 
C) A la charge d'interventions financiares exterieures. 
sous forme d'Assistance technique bilaterale, ou multilaterale, ou inter-
nationale : 
Ce pourrait etre le cas pour les diverses ooerations d'aooui en personnel, 
et financement, les consultants, les bourses d'etudes, les mini-projets, 
indiques comme tels au tableau II - ,t,CTIONS PROPOSEES. 
Dans chaque cas un accord contractuel serait bien entendu, ~ etablir entre 
les donneurs et les destinatai~cs ~ou~ une bonne ~xecution de l'operation. 
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TABLEAU III - DONNEES POUR L'ETABLISSEMENT DES COUTS ELEMENTAIRES 
CENTRES OU SERVICES DOCUMENTAlRES ================================ 
PERSGrrNEL 
I - CAS D'UN CENTRE NATIONAL AUTOMATISE 
Nota : Jusqu'alors ce type de centre a ete mis en place sous forrn~ d 1 un 
PROJET, de duree limitee (2/3 ans) comportant a la fois le personnel 
d'assistance technique et le personnel national. A la fin du projet c'est 
le personnel national qui assume toutes les fonctions. 
A) Personnel d'assistance technique 
1 Chef de Projet (expert en informatjon s~ientifique et technique) 
1 Expert ~n informatique doc~~entaire (analyste-programmeur) 
n Consultants (selon les besoins) : lexicographe ; specialiste en 
reprographie, etc ••• 
Ce pE:rsonnel sera remunere selon les normes internationales. 













Documentalistes analystes-indexeurs (selon les besoins et en 
fonction de la quantite de documents a traiter, soit 200 
documents environ/analyste/mois). 
Reprographes (selon les besoins en fonction de la ~uantite de do-
cuments a traiter et des appareils disponibles - soit environ 
3000 a 60CO pages par jour, pour 1 specialiste/l camera, 
c'est a dire 500 a 500 documents de 120 pages par mois. 
Personnel de service general : secretaires, comptable chauffeurs, 
manoeuvres, gardien). 
Ce personnel sera remunere selon les normes nationales OU inter-
africaines. 
II - CAS D' UN CENTRE NATIONP.L CLASSIQUE (non automatise) 
Idem - Les postes lies a l'autcmatisatjon sont a supprimer. 
III - CAS D 1 UN CENTRE REGIONAL Al;TOM.A.TISE 
!,e meme perSCnnel QUI en ~ est a empl Oyer. 
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IV - c,~s !) '0"N CENTRE REGIONAL CLASSIOUE {~on automatise) 
Le meme personnel GU 1 cn II est a employer (le centre de dccumentation de 
1 'Insti tut du SAHEL serai t de ce type, au debut , etape r.on informatisee). 
V - CAS D'lJN CENTP..E DE DOC1)':·1EN:'A':'ION SECTOR!EL, DE SERVICE OU DE SOCIETE 
1 Responsabl". 
1 a 3 Bibliothecaires specialises et/;::u documentalistes ( selon le bes,-i 
n Secretaires et Personnel de service g~neral. 
Nota Ce dernier type de centre, dans le ca~ d'une option infcrrnatisee (I: 
n'a pas besoin de disposer de structures informatiques. Il assurer~it le 
trai tement intellectuel (selection des documents, analyse et indexage ••• ) - ,_ 
confierait le trditenent mecanique au centre inforrnati~e le plus proche, ou 
au Centre National de Documentation. 
VI - CAS DI HIE BASE DE oom;EES 
1 Analyste-prcgrammeur, responsable de la Base. 
1 Perforateur. 
1 a 2 agents du Service General, selon le cas. 
Le r8le du responsable de le base de donn~es est d'assurer 
• la correspondance avec le centre de l'ordinateur, 
. la maintenance des logiciels, 
• la gestion des donnees (mise a jour, exploitation)' 
• l'interrogation directe, en c.:onversationnel, teleinformatique •.. etc., 
Neta : La saisie des donnees se ferait i un Centre de Claculs, 
par location des ~achines : \ 
1 heure de lacation d'ordinateur, environ 70.000 CFA/heure 
(tendance a baisser) 
cout moyen ce traitement d'une unite documentaire incluant F~alyse, 
perforation et mise sur bande : 1000/1200 CFA, environ. 
\ 
VII - CAS D 'UNE BANQUE DE DONn~:ES 
(Varie avec les objectirs ct modalites d'emploi). 
FOPJMTJ ON DU PERSOl'!NEL. 
Bourses de stages, a prevoir selon les besoins. 
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MATERIELS ET F.OUI?EMENTS 
I - LOCAUX existants OU 0 construirc. PJ-evoir des surface& en 
fonction de~ besoins. 
II MOBILIER : Equipement des bureaux, climatisation ••• etc. aelon beso; 
III MATERIEL DES CF:l'li~ES : 
Par centres ( nationaux OU rCgio~aUX) (l) 
A) Materiel de bureau et d'imnression 
B) 
2 machines l ecriN! bureau 
2 mactines l ~crire speciales 
1 duplicateur a stencils 
l araveur l stencils electroniques 
l of'f set de bureau 
1 bane photc/of'fset 
1 assembleur autcrnatique 
l 111asaicot 
1 appareil a reliure 
.l composeuse 
1 machine l perforer et ~ rainer 
1 preparateur electrostntique 
.l machine a adresser. 
Materiel de micrcfichnPe, r.ic~ofil~a~e. (2) 
1 camera de microfiche& {pages) ' 
l camera de microfiches (cartes et plans) \ 
n cameras de microfilmage portables (selon ~esoins) 
l appareil de developpement des films. 
1 appareil de mise sous jaquettes transparentes. 
C) Mat6riel de lecture et restitution 
n leeteura simple~ de pages (selon besoins) 
\ 
' 
n lecteurs de microfiches cartes et plans (selon besoins) 
2 lecteurs reproducteurs de microfiches. 
D) ~ateriel de reproeraphie 
l appareillaae imprimantc + developpeuse de microfiches diazo!ques 
1 photocopieur sur papicr ordinaire. 
!) Vehicules 
l A 2 vchicules par centre. 
(1) !l suffirait d'equipcr 1 centre par payG. 
(2) Appareillaee coGteux. Il sufiirait d'cquipcr l a 2 ccr.trcs pour le c 
...... · 
IV - FONCTIONNEMENT 
A) Materiel cc~sommable 
Fournitures de bureau. 
Fournitures de laboratoire de microphotographie 
films, papiers, produits chimiques. 
B) Frais de fonctionnemer.t 
Bureaux : Eau, Electricite, telephone, telex. 
Frais postaux. 
Transport : carburants, entretien reparation des vehicules. 
Assurances. 
C) Frais d'ordinateur 
Materiel divers : disques, bandes, disquettes. 
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Utilisation et service d'ordinateur : perforation des donnees, 
occupation temps, location de peripheriques, f'rais d' imprimante, etc. 
D) Frais de preparation des produits documentaires 
Impression, copie de bandes, de microfiches, etc. 
E) Frais d'entretien et renouvellernent 
Batiments. 
Arnortissement du materiel. 
No ta Selon le eas considere, seuls seront retenus les elements 
correspondants. \ 
F) Frais de Voyage et de Mission 
\ 
V - EDITION D'INDEX BIBLIOGRAPHIQUE. 
Estimation CD/OMVS - 1 exemplaire d'environ 500 references revient 
~ + . 
~ _ 3.000 CFA. \ 
IX - CONCLUSION 
Les consultants estiment que, dans les conditions presentes, la mi2e en pla-
ce et le fonctionnement d'un resea.i documentaire du SAHEL, est faisable. En 
effet, il existe dans cette region d'Afrique un substrat et un capital do-
cumentaire prets a etre utilises, tant dans l~ domaine traditionnel que da~s 
celui des ressources en infor:natique. 
De plus, les methodes et les procedures techniques sont connues et experirne~~~ 
es. En particulier des centres documentaires renommes, utilisant l'informa-
tique, fonctionne~t deja dans l'aire geograptique consideree. Il~ consti-
tuent une pepiniere de formation pratique du personnel, frequemment solli-
citee, en complement des Ecoles exi~tantes. 
Enfin, l'interet de la ccmmur.aute internationale et son desir d'ap,0rter une 
aide au financement de telles activites, se sont manifestes a diverses 
reprises. 
Quelle que soit l'option qui pourrait etre choisie, son impact sur l'acces 
et la diffusion de l'information documentaire scientifique et technique 
sera marquant pour le SAHEL. Bien que plus exigeante a mettre en oeuvre, 
reconnaissons-le, la voie informatique influerait plus vigoureusemer.t , a 
I110yen et long terme, que celle traditionnelle,sur le pro&res technologique 
au SAHEL. La possibilite d'cbtenir l'apport des bases exterieures, tout cor.-.:::~ 
celle d' installer dans les Eta ts membres des services de "~uesti. on et repons"'· 
- par exemple a l'aide de mini-ordinateurs - valoriseraient considerableme~~ 
le benefice que les uti lisateurs pourror.t tirer d 'un ti:l Re sec..:.:. 
Bien sQr, il faut s'attendre a ce que la realisation des actions proposeees 
soit echelonnee dans le temps, certaines pouvant devenir operantes i court 
terme, telles l'organisation des services documentaires nationaux, la for-
mation du personnel, les premiers produits documentaires et l'exploitation 
plus complete des centres existants; d'autres, a une echeance un peu mains 
immediate ( de 3 a 6 annees apres la mise en place du reseau ), telles: ban-
ques ae donnees, service d'alerte, etc. 
Les decisions prises revetiront une importance tres grande pour l'&ver.ir,car 
elles se situent au moment ou se develcppe rapidement dans le monde ~n sec-
teur de "production de l 'information". Des fichiers comprenar,t des centaines 
de milliers de references deviennent accessibles directement par des services 
utilif'ant les reseaux de telecommunication mondiaux, tels TYMNET pour LOO'.l-iE::: 
ou EURONET pour ESA, .. etc, via satellite ou lignes telephoniques. Les pers-
pectives de "conversation" par terminal avec ces sources d 1 in:ormation sor.t 
peu eloigr.ees et prometteuses. Pour que les utilisateurs du SAHEL, aussi div~ 
soient-ils, puissent un jour prochain en obtenir le benifice, il est souha!-
table que l'emploi de ces ressources soit prevu dans les programmes en cours 
d'elaborc.:.tion. 
Mais il cor.vient de retenir que le Reseau documentair-e du SAHEL necess.ite, 
en premier, l'etablissement des politiques nationales en matiere de documE~~~ 
tion scientifique et technique et la mise en place de centres de documenta-
tion nationaux. 
Il est cl air que le Comi te Interetats de Lutte centre la Secheresse au SP..!·:!El... 
peut apporter en la matiere un appui determinant. 
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.ANNEXE I. CALl·:tmr.IER Dt:: 1../1 MISSION 
Nota Les Consultar.ts ont travaille conjointcment d'nbord au Senegal, 
du 22 au 28 Avril 1977, puis durant toute la p i.ode du 8 au 
28 Juin 1977. 
PREMIERE PART!E. 
c:=:;.:.== ==:..:. ==- :i:m=a. 
5-6 Mars et 24 28 Mars. LONDHES et PARIS, (ROYAU?.tE Ul'H et FRANCE) 
preparation de la !Ussion avec lea responsables concer.i6s du C~l. 
6-15 Avril-Ouagadou&ou (Htc-VOLTA) 
Premiers entretiens avec le Secretariat Executif du CILSS. 
Visites de Centres Documentaires et de Services divers & OUAGADOUGC~. 
16-21 Avril-Bamako (MA.I.I) 
visites de Centres Documentaires et de Services divers l BA!-<AXO. 
22-26 Avril-Dakar (SENEGAL) 
Entretiens au Bureau R~gional du CRDI l Dakar. 
Premiers echanges de vue entre les cor.sultants 
Visites de Centres Documcntaires et :ie Services divers a Da::ar. 
Visite du CD/OMVS l St Louis. 
29 Avril-ler Mai - Rome (ITALIE) 
Entretiens A la FAQ : Systernes AGRIS et CARIS. Centre de Doc~~e~ta~:· 
FAO. 
DEUXIE!~E PARTIE. =====:.=========s.s \ 
24-30 Mai - Bamako (MAU) 
Visite complcmentaire de Centres et Services divers ~ Bamako et 
Katibouaou. 
l~S Juin - Paris (FRANCE) 
Visitea et entretiens divers l Paris - Entretiens l l'UNESCO. 
31 Mai- 2 Juin - Oua-!lPdoun~u (Hte-VOLTA) 
Entretiens au Secretariat du CILSS 
Visites de divers Centres et Services a OUAGADOUGOU. 
4-l2 Juin - N'DjaMena (TCHAD) 
Visi tcs de Centres et Services divers ~ N'Djnmena 
14-16 Juin - Niamey (NIGER) 
Visitcs de Centres et Services divers a Niamey 
Visite du CD/CFN - Niomey. 
17-18 Juin - Ou:icndour.oo (HAUTC:-VOLTA) 
R6union d'cnccmble au Sccr~t~riat Ex~cutif du CILSS. 
20-22 Juin - Nouakchott (f.IAUnl TAllIE) 
Visitcs de Centres et St!rvices djvc-n; a Mouakchott. 
Entreticns avec le Dircr;tcur de l 'Institut du SAllI::L. 
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23Juin - Da;<ar (SENEGAL) 
Synthese des premiers resultats - CRDI Dakar 
24-25 Juin - Banjul (GAMBIE) 
Visites de Centres et Services divers l Banjul 
26-28-Juin - Dakar !SENEGAL) 
Echanges de vues et p~paraticn du Rapport des consultants 
29-30 Juin - Monrovia (LIBERIA) 
Visite du Centre de Documentetion de l'ADRAO 
1-5 Juillet - Ouagadcugou (Hte-VOLTA) 
Entretiens avec le Directeur de l'Institut du SAHEL et avec le 
Secretariat Execut!f du CILSS, a Ouagadougou; 
Preparation des conclusions de la Missicn. 
5-11 Juillet - Paris (FRANCE) 
Entretiens complementaires, avec divers specialistes. 
Arrangements pour la preparation ~inale du Rapport. 
12 Juillet - Geneve (SUISSE) 






ANNEXE II. ORGANISMES VISITES ET PERSONNES RENCCNT~E:SS 
A/ DANS LES PAYS MEMBRES DU CILSS • 
. Par ordre alphatetique des Pays • 
• Dans chaque pays, par ordre chronologique des visites. 
GAMBIE , Banjul 24-25 JUIN 1977. 
1/ Yundum College 
Ms Zeinabou Fall - Ministry of Agriculture. 
M. D.A. Nicholas, Principal 
M. M. Fatty, Deputy Principal. 
2/ Comite Ministeriel Senegalo-Gambien (OMVG) 
M. Ibra Deguene Ka, Secretaire Executif • 
. 3/ National Library. 
Ms Sally N'Diaye, Librarian. 
4/ Ministry of Agriculture 
M. M'Bodge, Deputy Director. 
7-: / 
Dr Wally N'Dow, Director, Veterinary Dept, correspondant du CILSS. 
HAUTE-VOLTA, Ouagadougou 8-15 AVRIL 1977 
31/MAI-2 JUIN 1977 
17-18 JUIN 1977 
1- 5 JUILLET 1977 
1/ Secretariat Executif CILSS. 
~. Aly Cisse, Secretaire Executif 
M. Idrissa Yaya, Directeur de la Division des Projets et Programr::es. 
Ms James Grey-Johnson, Directeur de la Division de la Documentation e~ 
de l'Information. 
Dr Ousmane Silla, Conseiller Recherche et Formation, representant CRDI 
aupres du CILSS 
M. Ambroise Ouegraogo, Chef de la Division Information 
Me M. Buchet Frimigacci, documentaliste 
M. Sibnaoga Zagre, Indexeur Analyste 
M. I. Konate, coordonnateur i FAO/CILSS 
M. Dalebr.oux , exp. Paturages, Cultures Fourrageres/FAO 
M. Bruno Julien 1 exp. Agroeconomiste/FAO. 
M. Antoine Nizet, exp. Agronomie/FAO 
M. Rudolph Reichelt, exp. Hydroeeologue/FAO 
M. J.D. Stebler , exp. Forestier/FAO 
2/ CRDI. M. Marcel Mercier Administrateur de Programme. 
HAUTE VOLTA {Suice) 
3/ Ccl!\lllunaute" Economique pour l 'A!"ri que de 1 '0uest - C'EAO 
M. Ouattara, Che!" du Service Documentation 
x. Nikiema, Attache de P~sse 
•· Diop Cheikh, Chei du Bureau des P!ches 
4/ Comite A!"ricain Interetnts d'Etudes Hydroul!ques- C::ZH 
M. Mgaeara, Secretaire Ccnrral 
Me Mildr~d Balima, Directrice du Centre de Documentation 
M. Krissiamba Larba Ali, Documentaliste 
- C' I 
10/ 
5/ Ecole Interetats d'IngeniGurs de l'Equipement Rural - EIER. 
Me Deronzier, Che!" du Service de documentation 
6/ Universite de Haute Volta/Bibliotheque 
M. Zorane, Conservateur 
7/ ORSTOM 
M. Pouyaid, Directeur O'RSTOM/Hte VOLTA 
B/ Autorite du Liptako Gourma 
M. Xabore, Chef du Centre de Documentation 
M. Michel Sinari, A&ro-Economiste 
9/ Commission Econctnique de la Viande et du BHail - CEVB/CEAO 
Dr Tall, Secretaire Executii de la Commission 
Me Poda, Documentaliste 
Dr Garcia, Exp. Traitement de la Viande 
Me Lucas, Chef de Section ~ra.r.sport 
' 10/ Institut National de la Statistiq~e et Demographie 
M. Cyrille Coungoungo 
M. Xavier Nikiema, Docurnentaliste 
11/ Archives Nationales 
M. Didier Ouedraogo, Directeur des Archives 
12/ P N U D. 
Dr Jens floecel, Representant r~sidcnt du PNUD. 
M. Guy Henrard, Representant de la FAO. 
13/ Ministere du Developpemcnt Rural 
M. Charles Tioo , correspondant du Cil.SS 
. 
\ 
14/ Conseil Airicain et Malgache de l'Enseienement Supcricur - CAMES 
M. J. Ki-Zerbo, Secrctuire General 
Me Savadoeo, Documentaliste 
15/ Centre Voltai~ue de Recherches ocicntlfiques - CVRS 
M. Marcel Pour.si, Dircctcur du CVflS 





HAUTE VOLTA (Suite) 
16/ Centrt' National de Trnitetnent Inforlll8tique - ClNATRlN 
K. Compaore, Annl'-'ste de Systcme, Di~cteur Technique 
M. Bamo~.ho, Ingfnieur de SystCme 
17/ A~sociation Nationale des Bibllothccaires, Archivistcs ~t 
Docwnentalistes voltaique 
Tous les membrt's ~u~is en assenblees gencrale. 
18/ Ecole Intcretats du Genie Civil-Habitat 
M. Frento, Directeur 
19/ lnstitut du SAHEL (CILSS) 
Dr Omar Ba, Directeur de l'lnstitut du SAHEL 
?!ill• '3 am&U<o 16-21 AVRIL 1977 
24-31 MAI 1977 
1/· Institut d'Economie Rural - !.E.R. 
Dr N'Golo Treore, Directeur General I.E.R 
M. Maniadou Fatcgoma Traore, Dir. Adjoint I.E.R,Directeur Recherche 
Agronomique 
M. R. Munier, Conseiller Technique I.E.R 
M. A.B Doumbia, Dir. D1vision Docur.ientation et Information 
M. Sainake, Adjoint " '' 
M. Ba .• Chef du Bureau d 'Etudes Techniques 
M. J.J ?asquereau, Conseiller 7echnique a la R.A 
2/ FAO 
M. Cappini, Representant f.A.O 
3/ Laboratoire de l'Energie Solaire 
M. Ibrahim Toure, Directeur 
M. A. SidiBe Ingenieur 
M. Dicke, Ingenieur 
M. Keita, Documentaliste 
4/ Direction du G~nie Rural - G.R 
M. Batili, Dr Adjoint G.R 
M. Gadelle, Con$eiller Technique 
M. Cheikh Dotona Diarra, Archiviste 
S/ Bibliotheque Nationale du MALI 
M. Draine, Directeur 




M. Moriba Sissoko, Directeur de C:1binet du Ministre du l'lcveloppcment T't 
M. Ouedji Diallo, Consciller Technique, Correspond;:int du C!LS~ 
7/ Direction General de l 'llydraulique et de l 'Enercie 
M. A. Dcmbele, Directcur Gf!nC:r!il dP. l'llyc1n1uliquc et l'Ener&it: 
M. s. Traore, chef de ln Divi:;ion Hyc!roP,colo(tie 
M. Abdoul3'l Djirc, Chef du :>erv)cc documentation, :le:;ponsablc ::int<:nne 
, . 
........... _,.. ,,__.__,._ ...... ___ ~ -11 •••- •··--· 
..... ~·-- .,.. - .. ' ~ 
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MALI (suite) 
3/ Compagnie Malienne pour le Developpement des Textil~s - CMDT 
M. Kone, Directeur, Service de Formation 
M. Bagayoko, Directeur Adjoint 
M. Kouyate, Administrateur Service de formation 
9/ Archiv~s nationales du MALI 
M. Moussa Niakate, Conservateur 
10/ Unite d'evaluation des projets et. programmes de developpement 
M. Delacroix, chef de ltunite d'eval~ation 
Me Sy, Econorniste 
11/ Direction Generale Des Eaux et Forets 
Dr Jandjigui Keita, Directeur General 
M. Amadou Kone, Directeur General Adjoint. 
12/ Centre National de Recherches Frui~ieres, CNRF 
M. Modibo Diakite, Directeur 
13/ Direction de l'Elevage 
.I' M. Issabre, Directeur General Adjoint 
14/ !nsti tut de Recherches Agronomiques ':'rcpicales et des Cul tur~s Vivri~r''. 
I.R.A. T/Mali. 
M. Hamidou Doumbia, Directeur 
M. Thibout, Conseiller TP.chnique 
15/ Institut polytechnique Rural - Katibougou 
M. le Directeur General 
M. le Directeur General Adjoint 
M. le Chef du Service Documentation 




16/ Direction Nationale de la Formation Agricole et Animation Rurale -
iJ.N.F.A.?. 
M. I. Traer;, Chef de la Division Animation Rurale 
17/ Banque Gentrale du Mali-Division Informatique 
Dr du Service de l'informatique 
Nata Une visite a l'OFFICE DU NIGER, SEGOU, a ete faite a la demande 
de la MISSION, par M. A.B Doumbia, Directeur de la Division de 
Documentation et Information de l' I.E.R. 
MAURIT)~IE , Nouakchott 20-22 Jv!N 1977 
1/ Archives Nationales de Mauritanie 
M. Mohamed ould Gaouad, Directeur des Archives Nationales 
2/ Minist~re du developpement rural 
M. Bennahi ould .Ahmed Taleb, Secretaire General du Ministere 
du ~veloppement Rural 
3/ Institut du SAHEL (CILSS) 
Dr. Omar Ba, Directeur de l'!nstitut du SAHEL 
A/ Ministere du Plan 
M. Michel Mohamadou, chef du Service de Financement et d '.;.ide Ext~rieun· 
du Plan 
M. Adama Niant , Bibliothecaire 
M. Kraft, conseiller du ~inistre du Plan 
M. Assane Diop Chef du Service de Recherche et Documentation 
5/ Direction de l'Agriculture 
M. Bokoum, Directeur de l'Agriculture. 
6/ Ministere de l'Interieur. Centre de calcul info:nnatique 
M. Ali Ba, Directeur- du Centre de calcul informatique 
7/ Ecole Natior.ale d'Administration. ENA 
M. Lemrabott ould Aouffa, Directeur Adjoint de l'ENA 
M. Yarba Fall,Aide Bibliothecaire , 
\ 
' 
8/ runbassade de France - Centre culturel Saint-Exupery 
Me Seek, Bibliothecaire 
9/ Ministere des ressources hydrauliques 
~. Bati ould Cheikh Benali, Conseiller Technique du Ministre. 
NIGER , Niamey 14-16 JUIN 1977 
1/ Commission du Fleuve Niger- CFN - Centre de documentation 
M. Issa Insa, 0irecteur du Centre de Documentation CD/CFN 
M. Ebolo, Docurnentali~te-Indexeur 
M. Akpaki Documentaliste-Indexeur 
M. Samuel Omikorede, Documentaliste-Indexeur 
M. Askofare Mohamadou, analyste- indexeur 
NIGER (suite) 
2/ ORSTOM 
M. Hoepffner, Di~ecteur Orstan/Ni6er 
3/ Ministere du Plan - Centre de traitement lnformatique 
M. Michel Souley Mounkaila, Dir~c~eur du centre. 
4/ · Institut Nigerien deRecherche et Animation Pedagogique - INDRAP 
.M. Saadou Galaguina, Directeur de l'INDRAP 
5/ Ministere du Developpement Rural 
M. Moussa Saley,Directeur general Agriculture CorresPondant CILSS 
M. Aro11na Abdou, Chef du Personnel du MDR. 
S/ AGRHYMET. Agro-Meteorologie-Hydrologie 
M. Zillhardt, Directeur dtAGR.HYMET 
7/ 
, 
Institut Geographique National I.G.N. 
M. Langlois, Directeur IGN/Ni~er 
8/ Institu National de Recherche Agronomique du Niger - INRAN 
M. Zakari Garba, Directeur de l'INRAN 
Me Aliou, aide Documentalis"te, Centre de Doc:.unentation de l 'INRP.l~ 
9/ Laboratoire d'Energie solaire 
M. Abdoussalam Ba, Ingenieur, 
10/ Ministere du Plan,Centre de documentation 
M. Ellias A~ghar, Bibliothecaire 
11/ Archives Nationales du Niger. 
M. Saade, Conservateur des Archives 
SENEGAL, Dakar 22-28 AVRIL 1977 
\ 
\ 
1/ C.R.D.I./Bureau Regional pour l'Afrique Centrale et Occidentale 
M. Stanislas Adotevi, Directeur Regional 
M. John Laidlaw, Directeur Adjoint 
M. Robert Leblond, Oirecteur;Eureau rcgi0nal,Nairobi 1 Kenya 
M. Hubert Leblanc, Directeur Adjoint du ?rog. Sciences Sociales et 
Ressources Humaines. 
2/ Ministere du Oeveloppement Industriel Direction de l'Industrie 
M. Bah, Directeur. 
SENEGAL (suite) 
3/ Institut Senegalais de la Recherche Agroncmique 
M. Louis Sauger Directeur General de l'ISF..A 
ISRA 
4/ Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et Documentalistes de 
l'Universite de Dakar - EBAD 
· M. Amadou Bousso, Directeur de l'EBAD 
M. Henri Sene, Directeur des Etudes 
M. Camara, Responsable de la Section Documentation 
~· 1 I 
~· / ; 
M. Nzeza, Directeu~ AUPELF - Association des Universites Partiellemen: 
cu Entierement d~ Langue Fran~aise - Institut des Hautes etudes 
Scientifiques 
5/ Direction des Eaux et Forets 
M. Sene, Directeur General des Eawc et Forets 
6/ Centre tlational de la Documentation Scientifique et Technique - D. G. R. = 
M. Omar Diop, Directeur du CNDST 
M. R. Gimillio, Conseiller, Chef de projet UNESCO 
7/ Delegation :;~:1erale de la Recherche Scientifique et Technique (D.G.R.S 
M. Djibril s~ne, Delegue General 
M. Gillet, Chef de la Division de la Planification Sciences et Techni C'. 
8/ Saint-Louis - Organisation pour la mise en valeur de la vallee du Sene: 
O.M.V.S. Centre de doclli~entation 
M. Djiby Sall, Directeur CD/OMVS 
M. Kia Cheikh, Analyste-indexeur 
M. Yahya Sow - Analyste-indexeur correspondant informatique 
M. Alassane Toure, Analyste-indexeur \ 
\ 
TCHAD - N'Djamena 5-12 JUIN 1977 
1/ 
... 
Ministere du Developpement Pgricole et Pastoral 
Dr Mahamat Touade, Secretaire General Correspondant du CILSS 
M. Abd El Karim Nadjo, Directeur , Genie Rural 
2/ ORSTOM 
M. Hervieu, Directeur,ORSTOM/Tchad 
3/ Institut National Tchadien des Sciences Humaines. - I.N.T.S.H. 
M. Feckoua, Directeur 
4/ Insti tut d 'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux. :!. E ;:.• 
M. Chenault Directeur IEMVT-FARCH.A. 
84/ 
TCHAD (suite) 
5/ Institut de Recherche pour le Coton et les Textiles Exotiques - I.R.C.: 
M. Fournier, Geneticien 
5/ Direction du Plar. 
M. Joel Dine, Conseiller en Economie Rural aupres du Directeur du Plar. 
7/ Commission du Bassin du Lac Tchad - C.B.L.T. 
M. Ernest Kamdc,u."Tl Chef de la Division .~dministrative et Economique_. 
Secretariat Executif 
8/ Office National de D~veloppement Rural 
M. Wordougou, Directeur O.N.D.R. 
O.N.D.R. 
9/ Centre d'Etudes et Formation pour le Developpement 
Pere Lang, Directeur du C.E.F.O.D. 
C.E.F.O.D. 
B /EN DEHORS DES ?AYS MEMBRES DU C!LSS •• 
ANGLETERRE - G.B./UK Landres 5-6 MARS 1977 
M. John Woolston, Directeur, Sciences de l'Information - Centre de 
Rechercne pour le Developpement International - C.R.D.I. - OTTAWA (Canada) 
1/ 
FRANCE - Paris 2A-28 MARS 1977 
2- 4 MAI 1977 
1- 8 JUIN 1977 
5-11 JUILLET 1977 
C.R.D.I. - Bureau de Paris. 
\ 
M. Raymond Aubrac, Directeur. Bureau de Paris du C.R.D.I. 
M. Dorozinsky, Chef du Service Information 
M. Louis Berlinguet, Premier Vice-President, C.R.D.I. OTTAWA 
M. Paul-Marc Henry, Conseiller pour les questions du SAHEL. 
2/ Ministere de la Cooperation - Service des Affaires Culturelles 
Scientifiques et techniques. 
M. Cousin, charge de la Formation. 
3/ Organisation de Cooperation et de DeveloppeQe~t Economique - O.C.D.E. 
Club du SAHEL 
Me De Lattre Secretaire General 
4/ Groupement d'Etudes et de Recherches pour le ~eveloppement de l'Agronc 
Tropicale - G.E.R.D.A.T. 
M. J. Alliot, Administrateur G.E.R.D.A.T. 
M. R. Lagiere, Directeur Service d' Information et Documentation - GE?:J: 
M. J.M. Hubert, charge 'd'Etudes Projet TITUS - G.E.R.D.A.T. 
FRANCE ( S\.li te) 
S/ Institut de Recherche pour les Fruits et A&rumes - I.R.F.A. 
M. Philippe Aries, Directeur Service du CentN! d'lnfo!'"l"l~tion et 
Documentation 1.R.F.A. 
Me Hart.Jr.ann, 8iblioth~caire, I.R.F.A. 
85/ 
M •. Seri;:e Veretenicoff, chari.-:6 du Thesaur-..is du G.£.R.D.A. T .-1.R.F .,a .• 
6/ Institut d'Elevnge et de Me<lccine Veterinaire des pays Tropicaux 
I.E.M.V.T. - Maisons- ALfOHT. 
M. Tacher, Directeur Gal 1.E.M.V.T. 
M. Chadelas, Directeur du Service de Documentation de l'I.E.M.V.T. 
M. Rechaussat, Chef du Centre de Docwmentation I.£.M.V.T. 
7/ Insti tut de Recherche pour les Huiles et Oleaeineux - I.R.H.O. 
Me Simone Argould, Directeur du Ser-vice de Documentation - LR.H.O. 
8/ Ins ti tut de Recherches J..gronomi ques Tropical es et des Cultures Vi vr! ere~ , 
I.R.A. T. 
M. Mare Borget, Directeur du Service de Documentation - I.R.A.T. 
· 9/ Societe d'Etude pour le Developpement Agricole. S.E.D.A.G.?..I. 
M. J.M. Favier, Secretaire General - S.£.D.A.G.R.I. 
M. Chabert, Adj~int au Secretaire General. 
10/ ~ureau National pour l'Inforrnation Scientifique et Technique - !.r:.I.~.:. 
Me M.F Morin, Chargie de Mission - B.N.I.S.T. 
11/ UNESCO 
M. Nantier, Division des Systemes Documentaircs 
M. Roberts, Chef de la Section Education, Programme de l'Afrique. 
lTALlE - Rane 29 AVR!L-ler MAI 1977 
TAO 
M. N.St Dumitrescu, Directeur, Division de l'Information - FAO. 
M. Harry East, Dirccteur Centre de Coordination - A.G.R.I.S. 
M. Roger Gnany, Chef du Centre de Documentation - FAO. 
M. Wolf Breitli~, Etude de~ systemes - FfO. 
L!BEnIA - Monrovia- 29- 30 JUIN 1977 
Association pour le D~veloppement de la Riziculture dans l'Afrique 
de 1'~1cst. A.D.R.A.O. 
M. de Boers, FAO, Directeur Adjojnt, ADRAO 
M. Bo\.'.ary Guin<lo , Directeur Centre CP. Documentation - ADRAO 
Me Kafiri, Assistantc . 
)!, Edouard ~leblett, Photographe. 
SIJJS:':E - Gcnl!vc - 12 JUlLLET 1977 
Institut Panafricain pour le O~veloppernent - I.P.D. 
M. Fernand Vincent, Directcur Ccr.cral - I.P.D. 
---.. ~-~------------..,,._""".:'~'" , ...... -·.-:----- -~9'11'!"""' ·----~·- ~ • '· _ .... ~ 
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ANNEXE - III . LIS7E DES PP:N~IPALES SOUP:ES ET BASES EX7ERIEURES AU SAHEL. 





Sources d'information et bases traitant du SAHEL. 
Sources et ~ases incluant des informations concernant le SAHEL. 
Grandes bases accessibles par reseaux de teleco~~unicatio~s. 
Sont consideres cornme : 
11 Sources" les services producteur d'information 
11 Bases " les services qui collectent et trai ten·t les infomatior-' 
Certains de ces services ayant les deux fonctions, il a ete juge 
acceptable de les mentionner dans une meme rubrique. 
Cette liste, non exhaustive, ne pretend pas inclure la totalite 







( N° P A Y S L 0 C A L I S A T I 0 N D E S I G N A T I 0 N ) 
<~--~--~--~------~~---'~~~--~--~~--~----~~~~----~------~~~------------~~------------~) ( ) 
( I S 0 U R C E S D' I N F 0 R M A T I 0 N E T B A S E S T R A I T A N T D U S A H E' L .-) 
~ (Hors du CI LSS) ~ 
( 1 FRANCE PARIS - O.C.O.E. Club du Sahel - (Macrolhesaurus. O.C.D.E.) ) 
( ) 
( 2 U. S. A. NEW-YORK - O.N.U. Bureau des Nations Unies pour le Sahel - U.N.S.G. ) 
( ) 
( 3 I TA L I E ROME - F.A.O. Unit~ Specialisee ) 
( ) 
( 4 U. S. A. WASHINGTON - U.S.A.I.D. Sahel D~veloppement Program ) 
( : . ) 
( 5 U. S. A. ANN-ARBOR-MICHIGAN State Univer-: Sahel Documentation Center : Sahel Bulletin Bibli<H 
( si ty. graphique. ) 
( ) 
( 6 U. S. A. RIVERSIDE- University of ) 
( CALIFORNIA Moisture Utilization in Semi-Arid Tropics.Centre ) 
( d'Information (Base de Donnees) ) 
( ) 
















( N• P A Y S L O C A L I S A T I 0 N D E S I G N A T I 0 N 
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S 0 U R C E S E T B A S. E S I N C L U A N T DE S I N F 0 R M A T l 0 N S C O N C E R N A H T L E SAHEL ) 




















VIEMiE A.LE.A. Agence Internationale dt1 l 'Energie Atomi4ue - (I.N.I.S) 
:WASHINGTON 8.I.R.D. Banque Interrmtionale pour la Reconatruct:ion t!t le D~veloppement 
: 













GENE VE C~E.A. 
:LUXEMBOURG C.E.E. 




GENE VE O.M .• S. 
HEW-YOnK ·. O.N.U. 
VIENN! O.N.U.D.I. 




COIMlission Economique pour l'Afrlque 
Comnilsaion Economiqui; Europ6enr.e- (C.I.D. - Service Publications) 
Conf~rence des Natiomt Uniee pour le Cunme1·ce et le D~velappement 
1 Oreanieation dee Nations Unie• pour l'Allmentation et l'Agriculture ) 
(A.G.rt.I.S. - Centre de Docu111entntion - C.A.R.I.S.) ) 
Organisation de Coop~retion et de D~veloppea1ent Econol':lique 
Burf!eu Internatior.al du Travail (1.S.I.S. Th~saurua G~n~ral) 
: Organisation Mor~iale de le Sant~ 
Organisation dee Netlons-Uniee 
Organisation dea Nations Uniea poor le DEvelopj>e111ent Induatriel 
Organisation dee Nations Unlee pour l'EJucatlon ; 
la Culture (UNISIST - SPINES - C.D.S.) 
la Science et 

















ProgrWM10 ~e11 Nations Uniea pour I 'Environnement (Base l!.n•lronn<E'ment) 
Fondn Mon~talr~11 Int~rnational. 









( N•' P A Y S L 0 C A L I S A T I Q H D ! S 1 C N A T I 0 N ) 
<~~~- -~~~--~~~~ ~--~~----~--~~~----~' ) 
( I ) 
( 17 LIBERIA M!rnROVIA A.D.R.A.o. 1 .Aeeocletton pour le D6vefoppeml'!nt de la Rizicul tu re en Afrique de ) 
( l'Oueut (C.D/,ADnAO) ) 
( ) 
( 18 PAYS-BAS LA HAYE A.E.C.D.I .s. 1 Aasociation Europ6enne dee Centres de Diffusion de l 1Iraformetlon ) 
( E.U.S.I.D.I.C. Scientifique. ) 
( ) 
( 19 CENTRAFRIQUE BANGUI B. l.S. Dureuu Interefricoin des Sols ) 
( ) 
( 20 ROYAUME-UNI :FARNHAM ROYAL C.A.B. Commonwealth Agricultural Bureaux ) 
( ) 
( 21 AUSTRALIE BRISBANE C.S.I.R.O. Comm,;nweftlth Scientific and Industrial Research Or'iemh:etlon ) 
( ) 
( 22 COLOMBIE CALI C.I.A.T. Centro Internacional de Aci-onornia Tropical ) 
( ) 
( 23 MEXIQUE MEXICO D.F C.I.M.~!.Y ,T. Centro Internacional de Mejorwrdentodel.Mais y Trigo ) 
( ) 
• ( 24 INDE HYDERABAD I.C.R.l.S.A.T. International Crops Research lnfltitute for the Semi-Arid Tropicg ) 
'( ) 
( 25 COSTA-RICA TUllRIALBA l.I.C.A/CIDJA. Inetituto Interemericano de Ciencias Agroncimicu - Centrointer ) 
( Americeno de Documentacion Y Inforn1acion l1aricol0rt ) 
( ) 
( 26 IQGERIA IBADAN I.I.T.A. 1 Jntemational Institute for Tropical A&rlculture ) 
( ) 
( ~7 E'!11IOPIE ADDIS.AUEDA l.L.C.A. z International 1.iveetock Centre for Africa ) 
( . : ) 
( 28 PHILIPPINES LAGuNA S.E.A.R.C.A. 1 South Eaet Asta negional Centre for GraJuate Students and Research ) 
( in Agriculture - (AIDA) ) 
( ) 
( 29 PHILIPPINES LACUNA I.R.R.I. 1 International Rice lleaearch Institute ) .,... 
( . ) 
· ( 30 SUISSE GENF.VK I.P.D. Inetitut Ponafricain pour le D~veloppement ) 
( ) 





( N• P A Y S L 0 C A L I S A T I 0 N D ! S I G N A T I 0 tC ) 
~--~~~~~~~~~------~~~~~~~~--''--~~~~--~~~~~--~~~ ~ 
( 8/ - 0 R 0 A H I S M E S 0 I V ! R S ) 
( ) 
( l CANADA OTTAWA A.C.D.I. A&ence Cenadlenne pour le 06veloppernent International ) 
( ) 
( 2 FRANCE PARIS B.D .P.A. Bureau pour le Dheloppement de 1a Production Agricole ) 
( ) 
( 3 FRANCE PARIS B.N.I.S.T. Dureau tletional pour l'Inforno&tion Scientiflqoe et Technique ) 
( 
( 4 FRANCE PARIS B.R.G.M. Bureau de R!!cherchea G~ologiques et Minierea 
( ) 
( 5 ROYAUME UNI BOSTON SPA .BRITISH LIBRARY .Lending Library (Photocopies documents origlnaux) ) 
( ) 
( 6 NIGERIA LAGOS C.A.A. Conscil Africain de l'Ar&chlde ) 
( ) 
( 1 BELGIQUE 1ERVUREN C.I.D.A.T. Centre d'Infon1atique Appliqulie au Dhelopp~ment de l'Agricultun ) 
( Tropicale (Bib. SfHUAT) ) 
( ) 
( 8 ALCERIE ALGF.R C.D.N. Centre de Do<::u111entation National ) 
( ) 
( 9 M/\ttOC RABAT C.N.D. Centre Netlonol de Documentation ) 
( ) 
( 10 TUNISIE TUNIS C.N.D. Centre Nat1onul de Documentation ) 
~ ) 
( 11 ZAIHE KINSHASA C.N.D. Centre th.tionel de Documentation ) 
' ~ . '. 
( ) 
( 12 BELGIQUE IsllUXELLES C.tC.D.S.T. Centre National de Doc111umtatlon Scientlfique et technlqtie - ) 
I,• .. 
( Diblioth~que Royale Albert I - ) 
( ) 
( ) 
( 13 FRANC! PARIS C.N.R.S. Cent.re National de la llecherche Scientlflque ) 
. ! ' . ( ) 
( 14 CANADA OTTAWA C.R.D.I. Centre de Recherche. pour le DEveloppement Internatlcnal ) 
( ) 
( 15 FRANC! PARIS D.F. OvcUlllentation Fra~alae ) 
( ) 
( 16 FRANC! PARIS G.E.R.D.A.t. Groupement d'Eludea et de Recherche~ pour le b~~eloppement de l'Agror.o-
( m1e Tropicale ) 
( ) ~D 
( ) 0 
~~----·~~----~~------"---~------~----~--------------------------~----~~~----------------------~----~--~----~~~ 
{ ~-----·--- -f 




( 16 t"RANCK PARIS-G.E.R.D.A.T-C.E.M.A.T.i Centre d'Etudee et d'Exp6rimentation d~ Machintsme Agricole ) 
t ( Tropical ) ( ) 
I ( " .. C.T.F.T. Centre Technique Foreutier Tropical ) t 
\ 
( I ) 
( II .. I.!.M.V.T,: lnatitut d 1 Elevage et de M6dec1ne Vet~rinalre de a P"'Y a Tn:ip i c.1ux ) 
' ( ) I ( .. II l.LC.C. I nu ti tut Fran~aie du Caf6. Cacao et autrea planl~a et1~ulentes ) 
I ( ) 
I ( ti It I.R.A.T. Institut de Recherches Agronomiquee TropicBlee et d~;Culture& ) ., . ·, ( Vivrii!res ) . i 
I c i l ( tf " 1.n.c,;.. Ins ti tut da Recherche aur le Caoutchouc en Afriqutt ) . i ( ) 
( " " I.R,C.T. lm1ti tut de Recherche du Coton et des Textiles Exutiquea ) 
( . ) 
( .. " I.R.F.A. Institut de R6cherc-he eur lea Fnilta et Agnirnea ) 'I ·4 I. ( . ) .. . . . ! 
( ti " I.ILlt.O. Instltut de Recherche pc.Ur lea Hullee et OUeglneux ) 
I ( ) 
! ( 17 u. ,~ ., . A. GAIN'ESVILLE fLA University Hume Library - flodde Uni ver1d ty - I. F. A. S. ) 
c ) 
( 18 FRANC! PARIS I.G.N. Ins ti tut G~oeraphique NBtional (Cartoth~que de Fra...,ce) ) 
( ) 
( 19 con: DI I VO IRE ABIDJAN 1.11.A,D.!.S. Inetltut Afrlcain de D~veloppement Economique et ) 
( Sociul ) 
; ' ( ) 
( 20 FRANC! PARIS I.N.R.A. . Institut National de la Recherche Agronom14ue ) 
( I ) 
( 21 lNDE NE'ti DllR.I I.N.S.D.C. I India Hationol Sc1entlfic Docunentation Centrl! ) ,,, 
( ) 
( 22 MAU1UTIUS Ri.DUIT I.D.S. Ins ti tut de Recherchea pcur l 'lm.luetrie du S•Jcre ) 
( ) 
( 23 WEST G!RHANY Bi::RLIH I.T.P. l n r oi"111a ti onszentn.1111 fllr Troplachen Planzenachuta ) 
( ) ·.O 
( ) f-' ', 
----·-·---~-
( ) . 
( N• P A Y S L 0 C A L I S A T I 0 N D £ S I 0 H A T I 0 H ) 
<~~~--~~~~~~---~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~> 
( ) 
( 24 ROYAUM! UNI TOLWORnt L.R.D. Land Reeeourcea Division - MOD, ) 
( ) 
( 25 U. S. A. WASHINGTON ll,C, Libory of dongreea ) 
( I . ) 
( 26 U. S. A. CAHBRIDCE Ma - M.I.T. Maasachusaeta Institute of Technology ) 
( ) 
( 27 ROYAUM! UNI LONDflES 111.0.0. Ministry of Overseae Oevelopmt!nt ) 
( ) 
( 28 COTE D'IVOIJlE ABIDJAN M.R.S. Mlnhtere de la Recherche Scientifique ) 
( ) 
( 29 IJ •. S. A. BFLTSVILLE-MAR<M.A.L. tlational Agriculture Library ) 
( ) 
( 30 1 FRANCE PARIS O.R.S.T.O.M. Office de la Recherche Sclent!fique et 'lech1dque Outre-Mer ) 
( ) 
( 31 INDE HYDERABAD N.I.C.D. National Institute for Community Development ) 
( ) 
( 32 1 PAYS BAS AMSTERDAM R.T.I. Royul Tropical lnatltute ) 
( ) 
( 33 PAYS BAS :WAGUENINGEN P.U.D.O.C. Centre pour la Publication et la Ocx:umentation ) 
( ) 
( 34 ROYAUME UNI LONDRES T.P.I. Tropical Products Institute ) 
( ) 
( 35 FRANCE PARIS S.C.E.T. Soci~t6 Centrale pour l'Equlpe111ent du Territolr-a ) 
( ) 
( 36 , 1 FRANC! PAllIS S.E.D.A.G.R.1. SocJH6 d'!tude pour le Dheloppe111ent Agricole ) - ( . ) 
( 31 FRANCE PARIS S.!.D.E.S. Soc16tE d'!tudea pour le Dfveloppement !conomlque et Social ) 
( : ) 
( 38 U. S. A. :WASHINGTON U.S.D.A, US. D~parte~ent of Agriculture ) 
( ) 
( 39 WEST GERMANY BERLIN Sugar Industry Institute. ) 
( ) 
( ) 
( ) •0 
1'J 
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-----~- -·-~-- -··- - --- ·-· 
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( ) 
( 3/ - G R A N D I S B A S E S A C C I S S 1 ft L B S P A R R I S t A U X D I T I L ! C 0 M M U N I C A T t 0 N • ) 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ) 
( ) 
( A - RESEAl»C D'ACCES ) 
( ) 
( Syst~me d'Infonnation Syat~me Dheloppement Space Docui~entatfcn _Serv~ . ) 
( LOCKHEED CORPORATION - SOC ~g~nce Spaciale Eurolleei1ne - ESA-SDS ) 
( (via rheau TYMSHARE) (vid r~eeou TYMSHAR!) (Via lignes teI~phontquea rH i~ea A 1 ) 
( Fraecati (I), 0Annstudt (WG), Orpington ) 
( I (UK) 1 Bruxelles (B) (EUHOHET) ) 
( ) 
( ABl-INFOP.fll INFORM ) 
( ) 
( CA CClNDENSA'l'ES CtlEMCON CllEMICAI. ABSTRACTS CONOENSA'Il!:S ) 
( ~ ) 
( ~ COf.~PENDEX COMPENL>EX 1 COMPENtJEJ( ) 
( ~ ) 
( t3 ERIC · • ERIC ) 
( 8 ) 
( < lNSPEC INSPEC INSPEC ) 
( ~ ) ( g tt.ETADEX 1 METADEX ) 
( 5 ) 
( o NAL/CAIN (AGRICOLA) CAlN (/\GR I COLA) ) 
( ~ ) 
( v: NTIS NTIS GRA ) 
( w ) 











B -(Exemple) D E D 0 H N E ! S A C C E S S I B L ! S 
NOf4 DE LA BASE 
CHEHICAL ABSTRACTS CONDENSATES 
COl>IPENUEX 
ENV1 flONMENT INDEX 
ELECTRONIC COMPONENTS DATA BANK 





NUCLEAR SCIENCE A!STRATCS 
. I 
I 
S U J E T 
Littfreture mondlale/Chimle 
Index d~ r~fErencen et rEaumEa/ 
i Machiniame et T~chnologie 
Index deGSciences de I 'Environnement. 
ESA. CaractEristiques de composants 
Hectroniques, haute fiabilitE. 
Arinonce de Rnpporta du Gouvernement 
USA - (NTIS) 
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Selor. l'~tude d'ASLIB/EUSIDIC (Source citee) 1976 : 
a) les couts d'utilisa~.ion des fic!"iiers varic:nt suivant le reseau utL' .. i c 
On pe.ut distinguer : 
leS COU".:.S d I aCCeS aU fichier et leS "royal ties"·, par heure 
les coOts de location annuelle du terminal ; 
les coOts de telecommunications 
les charges d'imprimantes ; 
Pour l'Europe ces couts seraient : (1976) 








Il s~y ajoute des couts eventuels d'utilisation du concentrateur. 
ii - CoOts de te~inal - en moyenne 
$ 1480/nn. 
iii - Couts d'utilisation des lignes teleohoniaues. Dependent du point 
d'entree. (Dans le cas d'utilisation d'ESA depuis le SAHEL, un point d'en-
tree pourrait etre Frascati.{Italie) Il est difficile de dire des ~ainte­
nant quelles seront les possibilites et les couts d'utilisation de la 
base de communications spaciales de Ouagadougou. Les autres capitales 
seraier.t alors justiciables d'une liaison telex avec cette station.) 
iiii - Couts d'imoression : varient de US $ 3.00 (E~A) a US $ 8.50 
pour une recherche ~boutissant,sur 1 heure,a 50 donnees. 
b) Les coCts d'utilisaticn de systemes "on line" devraient baisser 
d'une fa9CJ'l substantielle dans les annees a venir du fait de la capacite 
plus grande des ordinateurs, de la plus grande rapidite de traitement 
et d'utilisation des systemes permettant des reponses plus rapides, 
ainsi que d'un accroissement du nombre total de recherches. 
Le prix d' irr.pression est se•Jl susceptible de peu de changement. 
AN1JEXE IV. l?_'-'.OJET DE QUESTIONNAIRE ?OUR L'INVE?rTAI::E 
DES SBRVICES DOCU:,JENTAIRES CILSS/SAHEL 
1. No~ de l'organisme : 
2. Ad.resse complet~ : 
3. Institution de rattachement : 
But : 












s. De quels locaux dispose 
Sont-ils • permanents .
votre service 
D 
je documentation : 
temporaires CJ 
( ... ) Bureau 
( ... ) Bibliotheque 
( ... ) Archives \ \ 
( ... ) Divers \ 
Sont-ils : suf fisants CJ insuf fisants r::J 
6. De quel equipe:nent OU matt?riel disposez-vous : 
(etag~r~s, fichiers, rnobilier, copieurs, etc.) 
Designation Etat: Bon 
D ... " ............ D 
D .......... " ..... D 
D • • • • • • • • • • • • • • • • D 






I .. n-,1 
Ou ::lle est la composition de votre fonds doc·l..L.,.,ent,~i::-e ? 
.. N'.:::n~re d'ou-.:rages (livres) ••••••••••••••••• 
• ll'omhre de titres de periodiques ~ 
~ ~~llections anciennes •••••••••••••••• 
b) nombre d'abon..~ements en cours •••••••• 
"Litterature non -:onventionnelle" = rapports, etudes, projl?~ 
theses, notes de conferences, etc. non publies, dans le 
commerce•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Cartes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Autres (microfiches, microfils, etc.) •••••• 
Total general ••••••••• 
8. Classer:ient 
Quel plan de classement utilisez-vous 
(si possible joindre copie) 
Avez-vous des fichiers : 
a) auteurs ••••••••••c::::J 
b) matieres •••••••••' I 
c) geographique ••••• c::J 
d) autres •••••••••••! 1 
Tenez-vous des registres : 
Nombres de fiches 
approximativement 
·······~········· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • ? • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••• 
a) registre d'entrees des ouvrages 
b) inventaire des periodiques 
c) autres 
9. Indexation 
Indexez-vous les documents : ·oui D non c:J 
Si, oui, par quel precede : 
Disposez-vous d'un vocabulaire ou thesaurus : 
10. Que ls services fourni s sez-vou s aux utili sateurs: oui 
a) circulation des periodiques r:::J 
b) circulation des ouvrages CJ 





d) pret des docu~ents 
e) salle de lecture 







service d'alerte (ex. copie de so~~aires)c::J 








i) autres, ex. prets de ~i~rofiches 
Ces services sont-ils grani ts D payants 
D CJ 
CJ 
Ces services sont-ils sur base d'echanges 
Existe-t-il un procede de selections 
CJ 
CJ 
11. Quels sont les utilisateurs d~ votre service: oui no~ 
• responsables au niveau de la decision CJ D 
• cherche1.<.rs D D 
• tech.niciens D D 
• utilisateurs ext~rieurs D D 
• nombre approximatif d 1 uti~sateurs par an ••••••••••• 
12. Echangez-vous des infor.:iations ou des docu~ents avec 
d 1 autres services?••••••• Lesquels ~ •••••••••••••• 
13. Faites-vous des publications ? •••••• Lesquelles: •••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 








• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1: 
Date ••••••••••••••••••• 
Signature et nom du 
Responsable : 
.............. ll •••••••• ~ 
••••••••••••••••••••••• A retourner A Monsieur•••••·-··•• 
Correspondant du CILSS 
Adresse : 
,-, q I 
I ~ / 
Nou~ considCrons 
1. RESEAU BASE SUR UN THAITE;ti.ENT 'l'RADITIONNEL DES DONNEES ( ORENTATION I) 
2. RE SE AU BASE St:R l.n~ TRAITE1·cEilT INF OP.NATI SE DES DONNSES I 0Fi1ENT ATrnN II) 
3. LIAISON AVEC LES BASES EXTERIEURES 
I. RESEAU BASE SUR UN TRAITE~ErlT TRADITIONNEL DES JONt;EES - (C·RIEHTAT10N I 1 
1. ORGM;::::SAT:ON DU RESEAU ( planche 2) 
Dans son ense~ble, un tel r~seau cor.stitue, grace a une cooperation cor.tractuellP 
entre des centres documentaires ,-ici des centres "nationamx" et d' autres -"re(;i o-
naux". L'articulation du reseau se situera done a deux niveaux, national e"t reg:s·-
nal, et une coordina~ion des activites, aussi legcre soit-elle, deviendra indis-
pensable. 
D.-::..'"ls le. detail, eY.::uninons ce qui se passe a chacun de ces niveaux. 
A) Niveau natior.al (planche 3) 
Nous distinguerons 
9es centres de documentation sectoriels 
• un centre de documentation national 
• une organisation de la diffusion de l'information documentaire. 
\ 
i .- Dans les grands secteurs concernes : Agriculture et Developpement rural, 
Industrie, Commerce, Enseigne~ent, Plan, Transport .. etc., existe en general 
un service documentaire, ou un Centre, charge de l'information du dit sec~ei.:.r 
Ce sont ces Centres sectoriels , legerement renforces, qui participeraie~t 
aux activi tes docurnentaires nationales pour la partie du dor.iaine scienti :'."ique 
et technique qui leur revient. Chacun d'eux opereraitait co~me suit: 
Il serai t essentiellement charge de reunir toute la documentation cancer· 
nant leur domaine, (ouvrages, publications, documents "non conventionnels" •.. 
et de selectionner celle ayant un inter~t scientifique et technique, afin 
de ne laisser echapper aucune information pertinente. Tl procederait, selon 
ses moyens, aux operaticns d'analyse, d'indexation et de catalogage (descri~­
ticn bibliographique) requises. Il preparerait les produits documentaires prr 
pres a son service et les diffuserait. Mais surtout, il "::::-3.nsfe1·e:-ait a l'e.:~ 







PL. 11 RES EAU DOC U Ln ENT A I R E 
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ii Au niveau de l'Etat, un Ccn::re de Documentation national assumerait la res-
ponsabilite centrale, coordonnant les activites documentaires dans Je cadre 
de regles communes et assurant toutes les opifrations de traitemcnt justifiee.:., 
ainsi que la preparation des produits docUJ'Tlentaires communs (publications, 
bibliographies signaletiques ou enalytiques, etc •.• ). 
Dans le cas ou un tel centre national n'existerait pas encore, sa creation 
devrait se faire, a rnoins que l'un des Centres Sectoriels ne re9oive le mand2~ 
et les moyens necessaires pour assurer cette fonction. 
iii Une organi.sat:ion de la diffusion de l'info!"'TTla::ion docur.entaire serait prevue 
afin que celle-ci parvienne aux utilisateurs eloignes des sources de la 
capitale et qui ne l'obtiennent pour ainsi dire pas actuellement, parce qu'il' 
resident dans une station, dans une ville ~ l'int~rieur du pays, sur un proj2· 
de developpement distant, etc ••• 
Une telle organisation peut s'envisager de di verses manieres : 
a)Soit que, pour chaque g..-a~d Secteur, le Centre documentaire sectoriel n'ait 
la charge de diffuser aupres de ses utilisateurs les prcduits docu~entaires 
qu'ils desirent ; bulletins signaletiques, profils D.S.I, copies, etc •• 
b)Soit qu'une veritable chaine de diffUsion se voie confier la circulation de~ 
produits ducumentaires afin d'atteindre l'ensemble des utilisateurs. Elle 
pourrait dependre du Centre de Documentation National, ou biend'ureBibliothe-
que Scientifique et technique centrale, voire meme d'un servicP. rattache au 
dcpartement ministeriel juge le plus indique, par exemple PlAN,I nterieur, 
Developpement rural ••• 
L'important est d'assurer le transfert de l'information jusqu'aLXJtilisateurs 
isoles. 
Avec ces tr~is echelons ; Centre sectoriels, Centre national de documentation, 
diffusion de l'information, chaque pays du Sahel disposerait des elements d'~~ 
reseau doc~7ientaire pour les Sciences et les techniques. 
Pour UD Etat qui en deciderait ainsi, les choses pourraient s'arreter la. Son 
propre reseau natio1~al serai t pret a fonctionner ; il lui manquerai t cependa.r.-:. 
d'etre en communication avec l'exterieur et notamment avec les autres Etats 
membres et les centre regionanx. 
B) Niveau regior.al 
Des Centres dits regicnaux, localises au Sahel, precedent c!eja a des c•pera-
tions docwnentai:res dans leur domaine specifique : CIEH {hydrologie), AGRHY1<£7 
(agrometeorologie), CBEV (production :rnimale) ,divers centres ORSTOM, GERDAT .. 
etc •• ) 
Tous ce;:; centl'es regionaux seraient invites a cooperer au R€,seau, parfois 
3pres un renforcement de leurs moyens documentaires, et a lui fournir toutes 
informations touchant leur domaine. 
De meme , les centres documentaires du CILSS localises pres le Secretariat 
executif de l'Institut du Sahel (non encore implante) assisteraient le Rcseau 
dans le cadre de leur competence. 
C) Coord inn ti on 
I.a coordination serait assurce d.::ns le danninc techniCJUC, au nivea11 du C!:.'_ 
! (lnstitut du Sahel) p~ l'intcrmcdiairc de : 
• l Cornmi sd,:in de coordination C'anposee des respondnblcs des CC"ntrcs c1r doc_:·' 
ta ti on nationaux et des centn:s ree,ionnux indiqui?s plus haut. El le se reu:- · 
rait au moins une fois par an et prendrait ses decisions a ln mnjorjtc s~~ 
taire • 
• Le Directeur de l'lnstitut du Sohe,l, ou son representant • 
• l SecretajN:' pcrr.nn<'nt, coordonnateur technique, disposant rl'un secrctari:i~ 
limite, et rattache a l'L1st!.tut du Sahel, rnembre de droit de la Commissj: 
Le role de la Cor:u:iission ~er~it de prendre les deciEions ~ajeurcs et d'as~u~~' 
le controle de la bonne marche du Reseau, assistee en cela par le Secretaire 
permanent. 
Elle s'attacherait en particulier i : 
La definition du donaine couvert par le Reseau, qui E:erait en acccrd avec ·' 
indications du chapitre (4.2) ; 
La recartition des tAches, notw:iraent pour la couverture du dc~aine, entre 
regionaLLJt et nationaux ; le contro:e des operations i 
L'etablisse~ent des re~les co~~un~~ et l'emploi d'outils docu~entaires cc~~ 
(lexiques, descriptions bibliographiques, forr.iats c'entree, etc.) et leur c 
tr-Ole, Les regles adoptees cevr~ient ~tre en accord avec les rcgle u1JISIS: 
(UNESCO) et les standards ISO. !l est recor:vnande qu'elles suivent au plus ~; 
les regles et procedure employees par les cer.tres docur.ientaires operatior.r.~' 
au SAHEL ( CD/OMVS - CNDST - Senegal - cnmn. 
La liaison avec les so~rces exterieures et l'utilisation contractuelle des 
!:>ases accessibles. 
\ 
2.METHODOLOGIE (planche 4) 
A) Ccuvert~re du domaine 
Le domaine a couvrir serait r6parti a 1'6chelon national entrc les centres 
sectoriels, et en llccord commun entr-e eux, de man le~ qu' il::; pl't'rinent en 
charge les informations intcressnnt leurs propres activites. Le centre nnti' 
de docUDentation pcurr"!it avoir l'in:!tintive cJe cette repartition. Dans l't;; 
OU l'autre Etat, il peut se faire que le C~ntrc national ait lui-r.ierr.e a as~ 
partie ou totalitc de la couvcrture ; une telle situation, qui nlourdirait 
autrcs activites, devrait ctre tell.porairc. 
Il demcure entendu quE Jes centres rceionnux sp6cialiscs devraient couvrir 
partie du dornainc qui les conccrne. Par excnplr: lcs informations sur le Be:: 
et la Viande pourraient ctre couv~rtec pnr le Centre de documentation de la 
C.E.B.V. (Ol'./,GADCUGOU) pour l'cnsc!::ble 1:lu rcscau, 
..... .,......_·--···-- --~,.-,--··· ··- - ·'"!·• ~ 
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u T I l . I s A T E LI n s 
• 
1 ·'""' c , ··'I 
A!'WEXE V 
B) Collecte des docum~nt~ 
Les documents a collector pcuvcnt provcnir de sources interieures OU 
exterieures au Etats du CILSS. 
Ne seront considcres qui.' lcs documents rl-cl"nts, {a partir du 1. L 1975, par 
excmple). 
ll s ':J trouve 
des ouvrages 
des article-s de peric.diques 
des documents non publies 
Quel que soit le centre assurant cette collecte - au niveau re~ior.al ou 
national - un tri sera opere d'ap~s la pertinence, ou non-pe:·tL>ence, de 
l'information contenue : c'cst-a-dirc sclcn qu'elle concerne cu nor, 1e de:-: 
ne deja defini. En outre, une sclectio:'l sera effectuee, d • apres des cri ter• 
l ~tablir, pour rejeter toute ir:forrnntion dont la quali te .scientifique et/-,' 
technique ne serait pas satisfaisante. 
C) Traitement Des Informations 
Les operations suivantes interviendroicnt alors 
l'analyse et l'indexage des documents, 
le catalogage 
• L'analyse 
l'analyse du contenu permet : 
a) L'indexage du document et sa c!Hssi~:cation , selcn des rubriques j·~~ 
·PLAN DE CLASSIFICATlOU comr.:un, qu'il conv.iendrait de faire etablir pa: 
un groupe de specialistes.Cet !ndexage per~ettrait d'elaborer que~que! 
"vedettes-matieres". 
b) exceptionnellement (dans le cas de !'orientation I), l'extraction de 
mots-cles, c•est-a-dire renseigrant avec precision sur les themes ou 
concepts traites ~ans le document. !ls doivent figw--er au Lexio~e ou 
Th€saurus adopte, lequel serait prepare sur la base de vocabulaires eJ 
tan ts : Thesaurus general OCDE ; CD/F AO ; Th es. mul tilin&ue du GE?J)J..:' 
CAB ; CD/OMVS ••••• 
c) La cor.densation du texte en un r6sui::e ( eventuel) off:-ant un raccourc: 
le plus precis possible du ccntenu. 
Le cataloRo~e 
Cette operation a pour but, on le sai t, d'etnblir unc descrint!on b1b11 :r 
grnnh:iaue du document baste sur les references bit-liceraphiques : noc 
d • at·teur, titre, nourcc, ncr..brc de pnce~, +;yp~, date, etc. 
L& notice biblio£,ra!')hique ainsi redieCr: perinctt.ra la conct:itution des d1 
rl5rent~ fichiers du C'"nt;rc { fichicrs rrlln'Jcls). Elle dcvrai t suivre les n 
111es internationales, ci6ja utilisle!'; par d'autrcs centres, en accord avec 
le proeramme UNISIST et en partic:ulicr IJIHSlST/ICSU/AB ••• / ••• 
., . 
.... --_ .... _,...,. 
No-<:a 
·. () 6/ 
••• / ••. (suite) 
pour l'harmonisation des descriptions bibliogrophiques d'articles de perio-
diques. Pour l'enregistrement de la rotice biblicgraphi~ue divers supports 
peuvent etre utilises : papier, fiches, stencils, etc •• - voirebande ~agne­
tique. 
Dans la perspective eventuelle d 1 un passage ulterieur au traitement informa-
tique, il est recom~ande que soit employe un bordereau (format) ~pondant aux 
normes interna":ionales, comme c 'est deja le cas pour certains centres du Sa.1-ie :. 
(par ex. bcrdereau du programme ISIS). 
D) Langue De Travail 
Le langage de travail ut:lise par le CILSS etant le Fran~ais, c'est cette 
langue qui i:-:erait employee pour les operations de traitement des informations 
du reseau. Cepen~ant, pour faciliter l'utilisation des produits par.les res-
sortissants duCA? VERT et de GAMBIE, on pourrait envisager d'adjoindre une 
traducticn des mot-cles en Portugais et en Ar.glais, grace a un vocabulaire 
multilingue (a etablir). 
Dans le cas OU des resumes seraient ajoutes aux ;.eferences bibliographiques, 
des traducticns manuelles pourraient etre prevues. C'est une operation intel-
lectuelle couteuse qui se ferait a la demande. 
E) ProduitsDu Reseau 
·Le reseau de type traditionnel preparerait les produits suivan+.s, imprimes 
• copie de documents 
• liste des acquisitions 
• bulletins bibliographiques, avec index clas~iques 
a) si&naletiques : bibliographies courantes 
b) analytiques = journaux de resumes \ 
• fiches bibliographiques (classes par profi ls standards) 
Eventuellem~nt: 
• buL.etins de somrnaires (tables de contenus, type "current 'contents") produi ·; 
par photocopie • 
• syntheses ; celles-ci decoulent de l 'analy~.e d~ divers documents et devraier 
etre preparees par des equipes specialisees. 
3. DIFFUSION DE L 1 INFORilfATION 
Cet aspect r..articulierement important est prevu comme suit 
1. Pour la clientele pr0che des centres de doc~mentation . 
• Consultation des documents sur place 
• Prets de documents (a limiter a une clientele recensee) 
• Recherche documentaire immediate, ;ar des procedes classiques, done lir.iitee 
2. Pour toute clientele, proche OU e10:.r;r:ee des centres de docurner:-catior1 
• circulation de listes d'~cquisition, 
• bulletins de sommaires (lventuels) , 
• copies de documents, 
bulletins bibliographiques et jour~aux de resumes, 
• fiches bibliographiques, 
• syntheses - si possible 
Pour la clientele eloignee des Centres, toutes dispositions facilitant 
l 1 acces a la documentation seraient appreciables, par exe~ple salle de l~ 
ture, bibliotheque circulant.:, etc ••• 
Enfin, un controle de la satisfaction des utilisateurs devrait &tre entr~: 
periodique~ent - tous les 5 a 6 ar.s par exemple. 
II. RESEAU B.ASE SUR UN TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES ( ORIPlTATION II_)_ 
Nous savons qu'il existe plusieurs types de systemes documentaires mlcanises. 
Mais nous avons juge bon de proposer un reseau de type informatise pcur tenir co~~· 
te des centres et des structures bases sur l' informatique existant dans la zcne c:;; 
sideree. C 'est pe.rce que ce systerr-e nous parait plus performant et plus apte e. sat.: 
faire aux besoins urgents du programme de lutte centre la secheresse au SAHEL. 
Il consiste essentiellement en une association de centres automatises disposant d 11• 
base de donnees centrale. 
1) ORGANISATION DU RESE.A.U (PLA.NCHE V) 
Le reseau serait un reseau complexe qui - ccmme pour l'Orientation I - assccierait 
\ 
·a) des centres de ~ocumentation nationaux, cc:nstituant avec les centres sectoriels 
du pays un veritable petit reseau national. 
\ 
b) des centres travaillant au niveau regional. 
c) un element de coordination, sous l'egide de l'Institut du Sahel, comprenan~ une 
Commission de coordination et un Secretaire permanent, coordinateur technique du 
reseau - comme pour l'Alternative I • 
Mais, et c'est la une difference essentielle avectOrientation I, les Centres de Doci 
mentation nationaux et les Centres Regionaux specialises seraient informatises (ces 
derniers progressivement ) . En plu~., une Ease de donnees commune, egalement informa· 
tisee , serait instituee, a l'initiative d~ CILSS, permettant la reunion et la cel'"'-
tralisation de toutes les informations traitees dans les divErs points du Reseau. 
Ce que l'on a dit pour l'organisation aux niveaux national et regional, ainsi que 
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O.S I. - 0 & A 
P---<t-·--D--~-·--------~--::-1 
Concernant la coordination du 
Secretariat legerement accru, 
cessaire pour l'Orientation I 
Rlseau, le Secretaire permanent devrai t di. sposer d' '-: 
cornportant en plus du personnel deja reconnu corr.me r.' -
(secretaire, service general) au moins : 
1 analyste - programmeur et 
1 programmeur. 
Ce perscnnel supplementaire travaillE>rai t etroi tement avec la Base de donnee s chc:i '.: 
pour le reseau. 
Les attributions des organes de coordination, Commission et Secretaire permanent, :; 
portent essenti el) ement sur : 
la definition du dornaine cou·rert, 
la repartition des taches, 
- ·1 1 etablissement des regles cor.imunes, 
- la liaisor. avec les bases exi3tantes, 
seraie:it etendues J en a1:~achant Un SO in tout pari::icul ier a: 
- la definition et ~e controle des procedures oe traitement informatique, 
le choix et l'emploi de logic:els comrnuns, 
la gestion du vocabulaire. 
Les contrats d 'association avec des bases exterieures seraient amplifies de manif. ·· 
a en permettre l'utilisation in:formatique grace a des programmes autorisant .la co~r:­
tibilite avec le reseau. 
Des banques de donnees spccifiques pourraie~t voir le jour au Sahel, qui deviendrc.; 
membres de l'association. 
2. METBODOLOGIE 
·A) Couverture Du Demaine \ 
{sans cha~gement par rapport a l'Orientation I) 
B) Collecte Des Documents 
(sans changement par rap~o~t a l'Orientation I) 
C) Traitement Des Infcrmations \ \ 
\ 
• L'analyse se :ferait sans aucun changement par rapport a l'Orientation I, bien 
qu'il s'agisse ici d'une indexation fine, c'est a dire : 
a) par"vedettes-matieres" ou ca ;:;egories. 
b) par mots-clefs extraits du lexique • 
• Le catalogage 
La dcscriotion bibliograohioue se ferait CODme il a ete indique page 7 de :a pre 
sente ANNEXE. Mais I les ficniers pourra.i ent etre directement enregi str&s sur bar 
des lors du cat::ilogage, si l'on a pris soin d'utiliser pour la transcri'.)tion 
... I . .. 
., ., • ~ ) r- •.r • • 'I 1 
h..itld.: ... .t~ 'v 110/ 
... I... (suite) 
des refere~ces bibliographiques un bordereau {format) qui corresponde au logicie: 
adopte pour le res~au. Cor.y11e on l 'a di t il y a interet a utiliser un lcgi cicl iaer · 
tique a celui deja ernploye par les centres docurnentaires in:formatises e:xistants a~ 
Sahel (derive du pr-og:-amme ISIS). Ainsi serai t assure la compatibili te, c' est-a-c::. :· 
la possibilit6 i'echange des informations provenant d'autres systemes, avec le 
r~seau Sahel. 
Saisie des donnees 
a pour but 
Cette operation, ~on prevue pour l'Orientation I (traditionnelle), de/transferer 
les donnees inscrites sur le bordereau, sur un support lisible par l'orninateur -
bande, disques, etc. Elle peut se faire par perforation, sur cartes, bandes 
papier, ou par l'introduction dlrecte sur support magnetique. Dans le cas de l'Or:: 
tation II (in:formatisee), qui necessite un personr;el specialise, pourrait ·se situer 
a) Au ni~eau national : 
• soit en tctalite a un centre de traitement informatique ; 
• soit en partie au Centre National de Documentation : par 
e:xemple la preparation des bc-rdereaux et la perf:irat'..on ; 
• soit en partie aux centres sectoriels, lesquels pourraient 
alors assurer la preparation des bordereaux. 
Le Centre de traitement informatique produirait la bande "MASTER" 
nationale 
b) Au niveau regional 
A la base de donnees seraient centralisees les bandes "MASTER" 
produites dans les divers etats membres, ainsi que les bandes 
produites par les centres regionaux • puis fusionnees en une 
bande "SAHEL" unique, grace a un programr.ie d'ordinateur ecrit 
dans ce but. · 
Dans le cas - probable au debut des operations informatisees 
OU un Etat membre ne serait pas encore a me~e de preparer sa pro-
pre bande, le traitement de ses donnees pourrait etre assure scit 
par un Etat voisin, soit meme par la Basej~onnees commune, qui re-
cevrait les moyens d'effectuer cette operation - voire a titre mo-
mentane. tlle aiderait aussi ies Centre regionaux specialise, 
-I 
., .. ~ 
,.' l. • 
AVZC ~~ ~??~I SXTER!EU~ 
Les )p~rations ci-a?r~s sont indiqu~es A titre d'exemple d 1 
interventions facile~ent r~alisa~les, sur la base d'un 
fin...-ance;nent ex:1?r~eur et dent 1 'irrpac-: au Sahel aurai t une 
influence deter:-::inante pour la mise e:-1 CEuvre du Reseau 
do::umentaire. 
'N'ot:i.. .Les -::01'.lts de perso:r ...21el indiques ne co!':'!portent pas les 
pr~visions pour les charges (avance~ent, assurances 
sociales, etc.), pour le personnel national. Ces 
charges peuvent varier et sont estirnees A 20, 30 % du 
traite~ent indique~ 
1. SA UVET.!.GE DE LA LITTERA'?U~E NON CONVENTIONNELLE AU SAHEL 
(300 000 docu~ents en~.) Dure~: 5 ans 
Co~t approxi~atif: 2.300.000 L'S~ 
2. S1:..JJVETAGE DES CA~TES ET PL;\NS AU SAHEL ( 50. 000 documents er:v.,: 
5 ans 
Co~: approxi~atif~ 
3. PRO TE'I' D 1 APPUI DU RES EAU DOCT.JM2:iTAI::<'2 DU SAHEL 
A/ COOI'J)I!iATIQI; Er:' BASE DE DOH:iESS 
Duree: 3 ans 
Co1'.lt approximati£ 
3/ Centre Docu:"rentaire, Institut du Sahel 
Duree: 3 ans 
Cout approximati£ \ 
C/ Compl~ment au Centre Documentaire/ SECRETARIAT 
EXECUTIF CILSS 
Duree: 3 ans 
\ 




130. 500 US$ 
Une quatrieme operation offre un interet qu'il faut souligner: 
ECOLE DE FORMATION D'AGENTS D'EXECUTION DE LA DOCUMENTATION, AU 
SAHEL 
Cette ecole, installee par exemple aupr~s de 1 1 :nstitut du 
Sahel aurait pour but la form~tion acc~ler~e (en 10 mois) de 
..:~Q a 50 Agents. 
La duree du projer:, pr6vue de 5 ans, comporterait aussi le 
Recyclage des Agents en place, au Sahel. Fonctionnant sur un 
rnodGle ins?ire de l 1 Ecole des iJ1gf::nieurs ruraux de Ouagadougou, 
elle pourrait cornprendre: 
1 - Directeu.r 
3·- Responsables de Sections 
, ' 2 ' j_ __;,_ / 
n- Vacataires (tech.~iciens en docu~entation disponibles 
dans le Pays) 
Nous ne possedons pas de donnees chiffrees perrnettant d'etablir 






1 ' ' ' 
) ' 
1. SA'\J\"ETAGZ DZ L . .; LITTEK..\TURE ~-ION CONVENTI ONNELLE AU SA;-:;:::, 
Duree: 5 ans 
•. Le But de cette Operation est double: 
• 
A/ Rassembler et recenser dans c!i-3que Etat la litterature 
non conven:ionnelle existante. Etablir un INVENTAI?...E. 
B/ Microf:icher integralement les documents selection."'l2S 
presentant un interet d'archive reel ce valeur 
historique, humaine, scientifiq~e, et=~ 
Concent de l'o~~ration 
Le nombre total de documents est indecis. Provisoirement 
il est estime a 400.000/500.000, inegale~ent repartis dans 
les Etats. Les archives ies ylus volur..ineuses se trouvent, 
d~ns l'ordre, au Senegal(- 1/3) en Haute Volta et au Mali 
(- 1/3) et le reste partage entre les autres Etats. Un tri 
et une selection de ces documents seraient etablis , par -
pays, selon des indications donnees lors d'une premiere etude 




classification selon un plan general 
indexage 
extraction des mots-cles (Lexique G2neral OCDS) 
(pas de reSU.'i'.e) 
description bibliographique sur bordere~u type 
C/OMVS (ISIS) 
Langue de travail: fran~ais 
Ce travail serait fait par une equipe de techniciens, soit 
deja formes, soit en place rnais a recycler (15 a 20 jours) 
et payes a l'unite documentaire, par ex. ~ 100 CFA par ur.ite. 
Une ~quipe d'au moins 10 analystes indexeurs par pays serait 
necessaire. Chaque indexeur pourrait traiter 10 docur.ents 
environ par jour. Le controle et la comptaoilite seraient 
confi~s a un ::-esponsable national, par exemple du Centre de 
Docu~entation du pays. 
B/ Micro.fichage 
L'operation porterait en premier sur les docur.ents presentant 
une valeur certaine pour le developpeme~t, ou a titre histori-
que. Un atelier special serait cree, par exemple aupres du 
Centre de l'Institut du Sahel, avec du materiel en location 
et du personnel engage temporairement, de maniere a constituer 
un atelier d'une dizaine de photographes qui traiteraient 
environ 30 documents de 120 pages par jou:r/horu~e; soi t, sur 
une base de 600 docunients par mois/H. un 1Dtal d'environ 70.000 
documents/an pour 10 H. 
Cette solution , moins couteuse que le microfichage fait 
A l'exterieur permettrait en 5 ans de traiter environ 3Go.ooo/ 
350.000 documents et de disDoser ensuite de sPecialistes au 
Sahel. 6 - • 
- ··- -- - ---- .. - .......... --·'' 
·--~------------
A/ Etude preparato:i.re 
- 1 Consultant x 45 jours 
(voy~ge, assurance, etc.) 
3/ Traite~ent des donnees 
.Report 
a) Stage de forrration cu 'Personnel 2!U Sahel 
1 Expert Sahelien, 1 mois 
20 analystes-indexeurs (10 x 2 pays) 
Traiterr.e~t de 60.000 docu~ents ( 1 ) 
60.000 unites x iOO CFA= 6.000 000 CFA 
c) Saisie de 60.000 unites 
60.000 un x 835 CFA (
2
)= 50~100.000 CFA 
d) Edition de 10 "Ind2x" x 6,,ooo Refces. C1) 
en 500 exerr.plaires 
10 x 500 x 3.000 CFA = 15.000.000 CFA 
Total = 11.100.000 = 
C/ Michrofichacre des documents selectionnes 
Photographie de 60.000 .COcuments 
estimes a 700 CFA par docu.~ent 
60.000 x 700 CFA = 42.000.000 CFA 
+ 
cout total de la ?re~iere Annee d'oneration = 
(environ) pour 60.000 documents 
Co~t---E.9_r annee, apr~s la ~re~iere annee = 
(environ) pour 60.000 documents 
Co~t pour un projet d~ cino annees 
(environJ pour 300.000 documents 
{ 1) Co·J.ts selon bases elementaires/CD/OMVS 








\ 460.000 us~ 
2.320.000 ust 
(2) Incluant coll~cte; non co~pris incexation. 
1 ~ 5/ 
SAUVETAGE DES CARTES ET PLAU 
Duri3e : 5 ans 
• L<l BUT DE SZ'l'T::S OPSR..\TIC:·T est 
A) Rassezbler et recenser lcs cartes et ~la.ns etatlis dn.:!s 
chaque Etat, et nca p~bliea. Er.. dresser un invcntairo. 
B) Microficher ·!;o·.is les documents oJlection."1.cs, a pres t::-i, 
pour 1 'intciret scientifique ou historique qu • ils repre-
eo:it<?nt • 
• Concept de l'~neratior. 
Le nombre total de documen·~~ est .3. preciser par ~tude. Il 
est tres spproxir1ative:::ient esti:ne a 60/70.oco doc'\Dlcnts. 
L'etude peut etre co~duite et la sele~tio~ entreprise dans 
chaque pays par daux cadres nationaux sncicialises, par 
exemple apres mise au point avec l'expert charge de l'etude 
?!Sauvetage de la l:i.tterature non co::iventionnelle", ou tout 
autre. Les operatio~s porteraient sur : 
A) Traitement 
Analyse et cata.J..ogage, effecr~es co~for:ne~ent aux ma~es 
operations de "Li-::t.;rat".ire non co::i.-vantior..nella 11 (voir 1.) 
et adaptee ~ux cartas. 
Le travail pour:rai t ~tre fai-t a la !'ois da..":.s deux pays, 
par equipes de 5 techniciens, avant suivi U.."l staga de 
recyclage co~~e celui prevu pour le cha~itre I. On esti:e 
que io documents pourraient &tre traites par h/jou:-. Soit, 
pour 2 pays, environ 10.000 do.cu=ie:its par an. 
B) !ilicrofi cha.,ge 
Il serai t effectue par un atelier sp:foia.l e~abli, pa: 
exemple, sur place et par roulement et disposant d'u.:ie 
camera de microficha~e/~lans transportablg. Une eQUipe 
d 'un camerama..-i et d 'Uil ::..ssista.-it pourrai t r:iicroficher, 
a raison de 50 documents par jour, environ 10.000 documsn'ts 
par an • 
• Co~t de l'oueration 
A) Etude ure~aratoire 
- 1 consultant x 45 jours 
(voyage, assurance, etq) 
B) Traitement des dor:.ne~s 
a) stage de formation 
1 expert ~ah,lien - 1 mois 
10 analystes i~tiexcurs, ~ x 2 pays) 
frais diver~ 
enY-:.ro!l 
+ ~. __ Q_OO US 
.. -. - .... ' ·' . . •_,. ·, ~ ' . -
.. - ·-··. -~ .. 
b) Trnite~ent de 10.000 documentc (1) 
10.000 ~ ioo CPA : 'l • 000. 000 CFA 
e) Saisie de 10.000 doctL~ents (1) 
J.000 x 835 CFA (2) = 8.Jt;0.000 CFA 
d) Edition de 2 "Index" x 5.000 r6f~rences (1) 
en 500 exe::ip.Laires 
2 A 500 x }.000 = ).000.000 CFA 
TOTAL : 12.350.000 CFA = 
C) Microfichage des documents selectionnes 
l'hoto&ra~hie de 10.000 documents, 
estimes a 2.000 CPA par document (1) 
10.COO x 2.000 CFA = 20.000.000 CFA = 
COUT TOTAL de la~~iere an.~ee d'oneratio~ 
(environ) pour 10.000 documents 
coat 12ar annee, aures la urei:d.ere an..""lee 
(environ) pour 10.000 documents 
c,:')a. t nour l.L"'1 nro :i et de c ina ann ee s ( 3) 
l_] 6 / 
50.000 us s 
+ ao.ooo u~ s 
148.ooo us s 
' 
\ 130.000 us s 
(environ) pour 50.000 docume~ts 668.000 US S 
\ 
Rota : Le projet pourrait se fractionner par pays, en fonction du 
nombre de documents a traiter. 
(1) cents eelon bases clementaires CD/OM'JS 
(2) inclue.nt collecte ; non compris ind~xation. 
(3) y compris frnis et indemnitcs equipe photoeraphes. 
i 
1 
NOTA: Cette cp&ration peut-etre comprise comme: 
l , ..., l. I 
un PROJET GLOBAL, ~u...~e: 3 ans, cc~t (environ): 1.291.500 USS 
ou bien separee en ses composuntes: 
A/ Coordi:iation du Reseau et Bas~ ~-CC?_ll"..:...e.~~ 
duree: 3 ans coat (environ): 625.000 US$ 
· B/ Centre D~~~l'1.~1'1ir~In~!_i tut du Sahel. 
c/ 
duree: 3 ans coO.t (environ) 
CornPle~ent au Centre Docu~ent~ir£L~~c~etn~~nt 
Eiecut1f CILS s 
530.000 USS 
dure~: 3 ans cot'.lt (environ) 136. 500 USS 
Nous examinons ci-apres les trois compos~ntes du Projet. 
A/ OOORDINATION DU RESEAU SAHEL ET BASE' DE DOl~EES 
• Le But de cette operation est de: 
Preparer la methodologie OOC'.l:'lentaire ! e!':".ployer 
dans le Reseau, et contrOler son application. 
- Ani~er la con!t:i.tution du Rescau grSce ! une cooperation 
des Etats me~~res, q~elle que soit l'option acoptee (or1enta-
tions I OU II) . 
Preparer et :r>ettr= en ca;.v-re B B~ se de donnees 
1,, coriuii.tme (pour 1 •orientaticn II sei.£le:r?ent, 
Aider A la !orr.iation du personnel regional 
• concept d~-~~ration 
Le Reseau docur.entaire du CILSS necessite la cooperatio~ 
des activites docurr.entaires de chaque Etat • aut0ur d'un 
centre de doCUI"'entation national. 
Les activites docur:.entaires relevant de l'echelon de 
coordination porteraient sur : 
la definition et la couverture du domaine 
le :partage des taches, en particuJ.ier concernant 1es 
centres regionaux ; 
l'adaptation et la gestion d'un vocabulaire con::mun ; 
la preparation des produits communs et les echanges 
docu.mentaires entre les pays du C.I.t.s.s. 
Dans le cas ou l 1 on choisirait une option basee sur l'inforrr.a-
tique : 
l'adoption des regles communes d'inforrnatisation ; 
le maintien des logiciels ; 
le fonctionnement de la base ~e donneca 
l'acces aux sources informatisces exterieures. 
--- ·----~ ---------··----~·. 
. . -··· . -· .... -
112./ 
Il 3St prev~ une e~uipe internationale d'assistance pou~ le 
d2::iar:ra;::e C.ss a8tivi.,es, durant 3 anz, a.insi q".le la [orwatic:;. 
du persori ..J1el regional qui assure:.:·a la coordinaticn du reseau 
et la gestic::l des operations a la base de don.."lees. 
Le Pe~scnnel sera localise aupres de l'Institut du SAHEL (I.S.), 
dent ~~nendra le coordor..nateur. 
Le Persor.nel nrevu pour la based~ do~~"lees (ontion n° 11) eera 
localise a-i..1.-cres de le bas a (a fixe:-) e~ detache par le coordon-
r_.a teur dti. reseau. 
Il est prevu du materiel et les credits de fonctionnement 
correspondants 
.. EQUI?E DE COORDINATION environ I • 
PERSONNEL 
a) Personnel Int e rna ti o:r..sl 
1 chef de pro jet 36 m 
1 analyste-proframmeur 24 m 
3 consultants informatique, 
reprographie, lexicographie) 9 m Z75' 000 
b) Personnel re£'ional 
1 coordonnateur du , 36 reseau m 
1 documentaliste II 
1 comptable " 1 secretaire 11 
2 divers II 26.500.000 CFA 
\ 
c) Formation (bourses) 
10 mois 600.000 C?A 





FOlW TI O~T?~TrSNT ( 3 a:is) 
2. BASE DE DON?IBES 
PE:RSON"NEL 
1 analyste-prograumeur 




FOR111A TI Oi'T 
]Jf..A TERI EL 
Divers 
:FONC TI ONITETr:E:IT ( 3 a...""ls) 
Report 
40,000 US$ 
















TOTAL 1 + 2 
environ 11 ( 





\ 53,000 USS 
140,000 USS 
625, 000 USS 
:::::.============ 
